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HALEY J. Superior 113 Montebello 61 S.A.F. Occid.
PETEK J. Superior 1 /3 Remedios de Jugoslaviae.
Escalada 8°
LAVRIC A. Superior 1/3 Beograd 20 Jugoslaviae
OCVIRK D . Superior 113 Litt hijana-Crnuce 5° Jugoslaviae
DOMAJNKO S. Superior 3+3 Zagreb 7° Juguslas iae
SA H ADA E DCFIPucrto Rico I10 Portoricana
21 lttlii
SARAIVA J . C. Superior I13 Caraca 9 ° Fluminensis
GRII.I.O F . Cons . Prov..313 Neapolitana
GUERRA G . Cons. Prov. 213 Neapolitana
FANL1.I A. Cons. Prov. 113 Neapolitana
FERRARA G . Cons. Prov. 113 Neapolitana
9 Augusti
GAJSEK A . Superior 3/3 Celje 4° Jugoslaviae
ESTEVE Z A. Superior 3/3 Barquisirnero .3° Venezuelana
ANSIA A . Superior 213 Barquis imito 2° Venezuelana
HERNANDEZ E. Superior 2/3 Cumana 8 ° Venezuelana
ERDOCIAIN P. Superior 1/3 Alaracaibo 11° Venezuelana
OTERO A. Cons. Prov. 3/3 Salmantina
LOPEZ S . A. Cons . Nov. 1/3 Salmantina
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SIMON B .P. Cons. Prov. li3 Salrnantina
GOMEZ BE. Cons . Prov. li3 Salmantina
GONZALEZ J.M. Assist. Prov. Mexicana
AISA A. Superior 3/3 Mexico 12° Mexicana
ARTASO J. Superior 2/3 Mexico I' Mexicana
PROL. G.A. Superior 2/3 Cuautla 4° Mexicana
OTEO O. Superior 2/3 Chihuahua 5° Mexicana
FAVELA M. Superior 213 Lagos de Oreno 8° Mexicana
ROSELL J. Superior 1/3 La Perla 10° Mexicana
ROMO B. Superior 13 Mexico 14° Mexicana
ARREOLA L. Superior I13 La Farna 7° Mexicana
GONZ.ALEZ J.M. Superior 13 San Lucas Mexicana
Xoclumanca, n.d.
SULLIVAN M. Assist. Prov. Australiae
PUDUSSERY J. Superior 113 Gopalpur 7° Indiac
STEVENS G.E. Cons. Prov. 1.3 S.A.F. Occid.
Van LINDEN Pit. Superior 2i3 Los Angeles 4° S.A.F. Occid.
12 Augusri
TIIOTTANKARA B. Superior 113 Poona, n.d. ludiae
KALLARACKAL J. Superior 1/3 Jubaguda 9° Indiae
LONDONO A. Visitator I!6 Colornbiae
NECROLOGIUM
Jul.-Aug., 1988
N° NOMF\ CONDICIO DIES OB. DOMUS ALT VOC.
38 LEWINSKI Franciszek Sacerdos 16. 7.88 Pabianic'e 14° 61 40
39 NAGY August Sacerdos 29. 6.88 Philadelphia 1' 81 61
40 GARNIER Robert Sacerdos 20. 7.88 Guavaquil .3° 70 48
41 TEUBEN Herman Sacerdos 21. 7.88 Eindhoven 41 56 37
42 IZOUIERDO C. Jesus Sacerdos 25. 7.88 Madrid 11 87 70
43 JOIE Robert Sacerdos 31. 7.88 Da .r 3° 83 65
44 PF. RAMAS Justo Sacerdos I. 8.88 C 'hincha Alta 3° 57 35
45 SAIZ C. Lorenzo Sacerdos 12. 8.88 Madrid 1. 99 80
46 BALLOUZE Francois Sacerdos 15. 8.88 Mcjdlava 5° 68 49
47 TO.MASF. I.1.I Giuseppe Sacerdos 30. 8.88 Baltimore 18° 79 57
48 LOPEZ Aurcli:mn Sacerdos 26. 8.88 Madrid 1' 64 45
49 Dl NCAN Jame, Sacerdos 5. 6.88 Wandal8° 75 42
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RENCONTRE DES VISITEURS , RIO 1989
To the Visitors of the Congregation
Roma. I July 1988
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
In my letter of 18 December 19871 invited you to a meeting of
the Visitors in Rio de Janeiro, Brazil from 3-17 July 1989.
As you recall, the General Assembly of 1986 asked that the
Lines of Action be evaluated by the Visitors in t/ei 1989 meeting
(cf. Lines of Action, 33). This evaluation, then, will be a primary
task for us when we meet at Rio.
7'he main objective of our meeting will be to help you, the
Visitors, in the work of animati ng your provinces in the service of
the Church, according to the end of the Congregation (c f. C. 123, 2),
in the light of the challenges facing us today in evangelization of
the poor, as well as in commu nit y , and formation for the mission.
Let me thank the Preparatory Commission which met here
this May. The Commission suggested that a letter be sent to you
with information on our meeting, along with a questionnaire for
analyzing the present situation in the provinces, so that we might
better know the problems, challenges, new undertakings and
accomplishments to date.
In presenting the enclosed questionnaire, / curt very aware that
the General Council sent you a similar one in 1987, asking you for
information on the life of your province. Your responses, which we
studied with great care, were rich and clear. The questions ap-
pended to this letter emerged from the Commission's felt need for
more recent information to aid us in the evaluation that we must
make in Rio. For that reason, would you please be kind enough to
send us, before December 15th, your responses to the questions on
the attached pages? The Preparatory Commission will study your
reports and will formulate a methodology to be used in our
meeting. It will communicate with you further about this in
January 1989.
With renewed thanks I remain in the love of Our Lord,
Your devoted confrere,
Richard McCULLRN , i.s. C.M.
P.S. - Do you think that, in the course of the meeting, you
would be able to present something about your own province that
would be of interest to a number of the participants: e.g., experi-
ences in recent years, documents (or films, slides, publications)? In
your reply, would you please indicate if you could to this?
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QUESTIONS IN VIEW OF AN EVALUATION OF THE
LINES OF ACTION , 1986-1992
I - EVANGELIZATION OF THE POOR
1. Describe any new undertakings or interesting experiences
which your province has had since the General Assembly of 1986
in:
a. evangelization of the poor (LA 11, 1);
b. assistance in regard to different forms of poverty, es-
pecially new forms (LA 11,1);
c. formation of pastoral agents, both clergy and lay (LA
11,1,2).
2. Have analyses of the causes of poverty and of dechristian-
ization been undertaken in your province and made known to the
Confreres ? Please describe them (LA 1 1, 1).
3. Have you been able to resolve situations where Confreres
and even houses no longer corresponded to our Vincentian char-
ism? What obstacles did you run into and what was of help to
you? (LA 4, 5,1 1).
4. Have you been able to arouse interest in the missions ad
gentvs in the province and in the houses? How does this manifest
itself? (LA 1 1,3).
II - COMMUNITY FOR THE MISSION
5. Describe the means which you yourself, with your Council,
have used for animating the local communities of the Province.
What obstacles have you met? (L.A 19,20).
6. Have you a plan for choosing and forming superiors?
Describe it in its broad lines (LA 20).
7. What have you done to form true communities of life,
work, prayer and goods? (LA 19).
8. What methods or techniques have you used for formulat-
ing the provincial plan and the local community plans? In what
measure and in what sense have the house plans influenced the
provincial plan? (LA 19,20).
9. Describe any new forms of community life, if there are
such in the Province. Indicate in particular the sources that
have inspired these new forms and the shape they have taken
(LA 12).
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III - THE FORMATION FOR THE MISSION
10. Describe the plan that you have made for promoting voc-
ations in your province. Describe what has succeeded and what
has failed, with, if possible, the causes (LA 30).
11. Have you made concrete efforts to promote the opening
up of the local community houses of the Province to young people,
especially to members of groups of Vincentian inspiration, so as
to allow them to share in our work, our prayer and our life
together? What have been the results? (LA 30).
12. Has the formation of our novices and our students been
influenced by direct contact with the poor? How have they been
helped to know the problems surrounding poverty (causes and
solutions)? Have the seminarians and the formation team truly
been evangelized by the poor? How? (LA 31,2).
13. What have you done in regard to the selection and on-go-
ing formation of those responsible for forming our own students?
(LA 31,3).
14. Describe what has been done in the Province for the
on-going formation of Confreres, both priests and brothers? (LA
32).
IN ADDITION...
Apart from the questions above, which refer to the three
chapters of the Lines of Action, please indicate:
a. any other points about which you are concerned and
which you would suggest should be studied during our meeting,
either as regards animation of the Province or as an aid to the
whole Congregation in its response to God's call and that of the
poor;
b. any suggestions you might have in regard to the meth-
odology to be used during the meeting.
These questions, my dear Confreres, are meant as an aid for
stimulating reflection, so that, as we focus on certain common
points together, we might listen to what the poor, the Church and
God are saying to us. Thank you very much for the labor involved
in your responses.
We await your response before December 15, 1988. Would
you please follow the numbering of the questions and place the
appropriate numbers before each response?
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Roma , 1° de julio de 1988
A los Visitadores de la Congregacion
Querido Cohermano,
La gracia del Seitor este siempre con nosotros!
Por rnedio de ►ni circular del 18 de diciembre de 1987, le invite
para el Encuentro de Visitadores, que tendrd lugar en Rio de
Janeiro, Brasil, del 3 al 17 de Julio de 1989.
Recordard que la Asamblea General de 1986 pidio que los
Visitadores evalden las Linens de Accion durante el Encuentro de
1989 (cf. Lineas de Accidn, n ° 33). Par eso, dic/ca evaluacion sera la
princera tarea de nuestro Encuentro de Rio.
El objelivo central consistird en ayudar a los Visitadores en su
funcion de anintar a las Provincias, al servicio de la Iglesia, segurt
el fin de la Congregacion (cf. Coast. art. 123, 2), v a la luz de los
desafios que actualmente nos interpelan, en los sectores de la
evangelizacion de los pobres, de la villa comunitaria y de la
formacion para la inision.
Agradezco a la Concision Preparatoria, que se reunio aqui
durante el mes de Mayo. Dicha Comision sugiriar enviarles una
carta con informaciones y un cuestionario destinado al estudio de
la situacion de las Provincia, a fin de poder captar los problemas,
los desafios, las iniciativas v las realizacioPies actuales.
Al enviarles el adjunto cuestionario, sov consciente de que el
Consejo General ya les habia enviado unu similar en 1987, solici-
tdndoles informaciones sobre la vida de la Provincia. Sus respues-
tas, que hencos estudiando con nuccha atencion, han sido ricas v
claras. El cuestionario que aconcpaita a la presente, ha sido elaho-
rado comp respuesta a la necesidad sentida por la Comision Prepa-
ratoria de tener informaciones cads recientes, que faciliten la
evaluacion que haremos en Rio. Por ese motivo, le ruego tenga la
bondad de enviarnos sus respuestas a las preguntas que hallard en
la lcoja anexa, para antes del 15 de diciembre. La Comision Prepa-
ratoria estudiard los in formes y preparard la dindntica o el metodo
del encuentro, sobre to que se le informard en enero de 1989.
So v, en el amor de Nuestro Seitor,
S.S.S. y Cohermano,
Richard McCULLEN, i.s. C.M.
P.S. - Cree que le nerd posible presentar, durante una reunion
informal, algiin aspecto de sit Provincia que pueda interesar a
cierto ndncero de pariicipanies, por ej.: experiencias, docurnentos
(films, diapositivas, publicacione s)? Tenga a biers seitalarlo en sit
respuestas.
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PREGUNTAS EN VISTA DE LA EVALUACION
DE LAS LINEAS DE ACCION 1986-1992
I - EVANGELIZACION DE LOS POBRES
1. Sirvase describir las iniciativas o expericncias interesan-
tes emprendidas en su Provincia, despues de to Asamblea General
de 1986:
a) en el sector de la evangelizacion de los pobres (LA, 11, 1 °);
b) en el sector de la asistencia a las diversas pobrezas y, de
manera especial, a las nuevas pobrezas (LA, 11, 1°);
c) en el sector de la formacion de agentes de pastoral,
clerigos N. laicos (LA, 11, 1° 2°)
2. En su Provincia, c. se han analizado las causas de la pobre-
za ode la descristianizacion y han sido propuestos a los Coherma-
nos dichos analisis? Sirvase describirlos (LA, 11, 1°).
3. Le ha sido posible resolver situaciones de Cohermanos e
incluso de Casas que va no respondian al carisma vicenciano?
iCuales han lido los obstaculos y las facilidades que ha encontra-
do? (LA, 4, 5, 11).
4. Ha logrado Ud. estimular, en la Provincia v en las Casas,
un creciente interes por las misiones -ad gentes,,? i Como se
manificsta dicho interes? (LA, 11, 3°)
II - COMUNIDAD PARA LA MISION
5. Sirvase indicar los medio de los que Ud., con su Consejo, se
vale Para animar las comunidades de la Pronvincia. i Que obsta-
culos Ic han salido al paso? (LA, 19, 20).
6. Tiene Ud. un plan Para la seleccion y formacion de los
Superiores? Tenga a bien senalar los puntos de mayor importan-
cia (LA, 20).
7. i Que ha hecho Para formar verdaderas comunidades de
vida, de trabajo, de oracion v de bienes? (LA, 19).
8. Cual ha sido la dinamica o la tccnica utilizadas Para
elaborar los proyectos provincial y comunitarios? i En que medi-
da y en que sentido los proyectos domesticos han intluido en el
pro.vecto provincial? (LA, 19, 20).
9. Describa las nuevas formas de vida comunitaria, si se dan
en su Provincia. En particular. indique las fuentes y las modalida-
des de dichas nuevas formas (LA, 12).
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III - FORMACION PARA LA MIS1ON
10. Describa el plan que ha elaborado para la pastoral de las
vocaciones en su Provincia. Senale los cxitos y francasos, si es
posible, con sus causas (LA, 30).
11. i Ha hecho Ud. on esfuerzo concreto para que ]as Comun-
idades dc la Provincia se abran a los jovens, en especial, it los
miembros de los grupos de inspiracion vicenciana, de manera que
puedan participar en nuestra vida de trabajo, de oracion, de
familia? ^ Cualcs han sido los resultados? (LA, 30).
12. El contacto directo con los pobres, i ha tenido algun
influjo sobre la formacion de nuestros serninaristas y estud-
iantes? Como sc lcs ayuda para que perciban los problenias de la
pobreza (causas y soluciones)? i. Los serninaristas (y sus Formad-
ores) han sido realmente evangelizados pro los pobres? ^De que
manera? (LA, 31, 2°).
13. iQue ha hecho Ud. respecto a la selecci6n y formacion
permanente de los Formadores de los nuestros? (LA, 31, 3°).
14. Describa lo que se hace en la Provincia por Ia forma-
cion permanents de los Cohermanos (Sacerdotes y Hermanos)
(LA, 32).
ADEMAS...
de estas preguntas, que se refieren a los tres capitulos de las
Lineas de Accion, senale:
a) otros puntos que le preocupan a Ud., v que desearia
fueran estudiados durante el Encucntro, sea respecto a la animac-
ion de la Pronvincia, sea para ayudar a toda la Congregacion en su
respuesta a las llamadas de Dios y de los pobres;
b) i se le ocurre alguna sugerencia respecto al metodo que
se debe seguir durante el Encuentro?
Querido Cohermano, estas preguntas constituyen una guia de
reflexion que nos ayudara a lograr puntos comunes para escuchar
las interpelaciones de los pobres, de la Iglesia, de Dios. Un
agradecimiento prolundo por el esfucrro y por sus respuestas.
Aguardamos sus respuestas para antes del 15 de diciembre de
1988. Le rogamos que respete cl orden de numcraci6n de las
preguntas y que las trascriba al comienzo de cada respuesta.
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Aux Visiteurs de la C.M.
Ruina, Ic I juillct 1988
Cher Confrere,
La grace tie Notre-Seigneur soit toujours avec nous!
Je vous ai invite, par eta circulaire du 19 decembre 1987, a line
Rencontre des Visiteurs, u Rio de Janeiro (Bresil), du .3 at( 17 juillet
1989.
Volts vous rappelez que lAsserrrblee Generale de 1986 a de-
rnande que les Lignes d'Ac Lion soient evaluees par les Visitettrs
daps leur reunion tie 1989 (cf. Lignes d'Action, it. 33). Ainsi, line
Celle evaluation sera un lout premier sujet a trailer darts noire
Rencontre de Rio.
L'objectif central sera d'aider les Visitettrs 6 animer les
Provinces, all service de l'Eglise, selon la fin de la Congregation
(cf. C'ortst., art. 123, 2), a la luntiere des delis qui noun touchent
aujourd'lieu, darts les secteurs de l'evartgelisation des Pauvres, de
la tic comrrturtautaire et de /a formation pour la Mission.
Je rente rcie la Commission Preparatoire, qui s'est reurtie all
mats de mai. Elle a suggere de vous envoyer tote lettre avec des
informations et art questionnaire, pour /'etude de la situation des
Provinces, a/in d'v discerner les problemes, les delis, les initiatives
et Ies realisations actuelles.
J'ai biers conscience que la Conseil General volts a presente tot
questionnaire senrblable, en 1987, en vous demandant des informa-
tions stir la vie des Provinces. Vos reponses on! ere riches et c/aires.
Notts les avons etudiees avec beaucoup d'attention . Les questions
ci-jointes ont ere elaborecs apres que la Commission Preparatoire
ail senti le besoin d'avoir des informations plus recentes pour nous
aider darts !'evaluation que mans herons it Rio. A cause de cela, avez
la bonte de notts envoyer avant le 15 decembre vos reponses aux
questions que volts trouverez sur la feuille annexe. La Commission
Preparatoire etudiera vos rapports et preparera la dynamique oil la
metlrode de la Rencontre, que vous sera conmruniquee en janvier
1989.
Darts I'antour de Notre-Seigneur, je suis, cher Confreres, votre
tres devoue,
Richard McCULLNN, is. C.M.
P.S. - Pensez-vous pouvoir presenter, all cours dune reunion
in fornielle , quelquc chose de votre Province pottvant irtteresser tot
certain nontbrc de participants, p. ex., des experiences, des docu-
ments (films, diapositives, publications)? Dans votre reponse,
venillez it, signaler, s'il vous plait.
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QUESTIONS EX VUL DUNE EVALUATION
DES LIGNES D'ACTION 1986-1992
I - EVANGELISATION DES PA1'VRES
1. Decrivez les initiatives ou experiences intCressantes qui
ont ete entreprises dans votre Province, depuis I'Assemblee Gene-
rale de 1986:
a) dans le domaine de 1'evangelisation des pauvres (LA,, 11,
1);
b) dans le domaine de l'assistance aux diverses pauvretes
et surtout aux nouvellcs pauvretes (LA, 11, 1);
c) dans le domaine de la formation des agents pastoraux
(clerge et laical ) (LA, 11, 1, 2).
2. Des analyses des causes de la pauvretc ou des causes de la
dechristianisation ont-elles ete entreprises dans votre Province et
proposers aux Confreres? Decrivez-les, s'il vous plait (LA, 11, 1).
3. Avez-vous pu resoudre des situation oir des Confreres et
mime des Maisons ne repondaient plus au charisme vincenticn?
Quell obstacles et quelles facilites avez-vous rencontres ? (LA, 4, 5,
11).
4. Avez -vous pu provoquer de la part de la Province et des
Maisons un interC t accru pour les Missions ad Gentcs' ? Com-
ment cola se traduit -il? (LA, 11, 3).
II - DES COMMUNAUTES POUR L.A MISSION
5. Decrivez les movens dont vous-meme, avec le Conseil Pro-
vincial, vous vous servez pour animer les Communautes de Ia
Province. Quels obstacles avez-vous rencontre? (LA, 19, 20).
6. Avez-vous un plan pour le choix et la formation des Supe-
rieurs? Decrivez-le, dans ses grandes lignes (LA, 20).
7. Qu'avez-vous fait pour former des vraies communautes do
vie, de travail, de priere et de biens? (LA, 19).
8. Quclle a ete la dvnamique ou la technique utilisee pour
('elaboration des projets provincial et communautaires? Dans
quelle niesure et en quel lens les projets des Maisons ont-ils
influence le projet provincial? (LA, 19, 20).
9. Decrivez les formes nouvellcs de vie communautaire, s'il y
en it dans vote Province. Indiquez en particulier les sources et les
modalites dc ces formes nouvellcs (LA, 12).
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III - FORMATION PUR LA MISSION
10. Decrivez le plan que vows avcz fait pour la pastorale des
vocations dans votre Province. Decrivez cc qui a reussi et cc qui a
echoue, avec, si possible, les causes (LA, 30).
11. Avez-vous fait un effort conerct pour faire s'ouvrir les
Communautes de la Province aux Jeunes, surtout aux membres
des groupes d'inspiration vincentienne, et leur perrnettre de par-
tager noire vie de travail, de priere ct de fraternite? Quels en sont
les resultats? (LA, 30).
12. La formation de nos Seminaristes et Etudiants a-t-elle ete
influences par le contact direct avec Ies pauvres? Comment
sont-ils aides pour connaitre les problemes de la pauvrete (causes
et solutions)? Les Seminaristes (et les Formateurs) ont-ils ete
vraiment evangelises par les pauvres? Comment? (LA, 31, 2).
13. Qu'avez-vous fait pour le choix et la formation permanen-
te des Formateurs des Notres? (LA, 31,3).
14. Decrivez cc qui se fait dins la Province pour la formation
permancnte des confreres (Pretres et Freres) (LA, 32).
EN PUS...
Apres ces questions, qui se referent aux trois chapitres des
Lignes d'Action. indiquez:
a) d'autres points sur lesquels vous avez quelque preoccu-
pation et que vous suggerez d'ctudier pendant la Rencontre, soit
au sujet de ('animation de la Province, soit pour aider touts la
Congregation a repondre aux appels de Dieu et des Pauvres;
b) quelque suggestion pour Ia methode a suivrc dans la
Rencontre.
Che Confrere, ces questions sont un chemin de reflexion qui
nous aidera a avoir des points communs pour scouter Ies appels
des Pauvres, de I'Eglise, de Dieu. Un grand merci pour votre
effort et pour vos reponses.
Nous attendons vos reponses avant le 15 decembre 1988.
Voudriez-vous respecter la numeration des questions et la repro-
duire au debut de chaque reponse?
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MISCELLANEA
Lettre a des Freres faisant leur retraite
Roma, 8 join 1988
Mes chers Freres,
La grace de Note-Seigneur Jesus-Chrisl soil avec nous a ja-
rnais!
Demain je pars pour les Etats-Unis , oti les Confreres de la
Province de Philadelphie m'ont prie de leur precher deux retrailes.
Its celehrent les Cent Ans de leer fondation , a partir de l'aruerieure
unique Province des Etats-Unis . C'ela fait dejd beaucoup de ntois
que leur Visiteur nt'a demande de marquercet anniversaire impor-
tant en leur prechant la retraite a ►ntuelle.
A Lourdes , vous ferez votre retraite presqu'en meme letups.
Sovez assures de ce que tout an long de ces cinq jours je me
souviendrais tout specialentent de vous, alors que vous serez
reunis avec Marie, la Mere de Dieu. Avec Elle vows allez prier pour
recevoir a nouveau le Saint -Esprit et Ses Dons. C'est an choix tres
heureux que vous aver, fait en decidant, en cette Anrtee mariale, de
faire votre retraile a Lourdes. Je vous felicite, vous et Frere
Har;nand, d'avoir elu ce lieu saint : vous tie pouviez ntietLv faire. Je
remercie Frere Harma nd d'avoir organise tout.
Des remercieme ► tts je passe aux felicitations: je presente rtes
voeux les plus cordiaux a vous qui celebrez votre juhile. Je fais
miens les sentiments de Saint Vincent, alors qu'il ecrivait a un
Frere: aVoulons-nous trouver la manne cachce en noire vocation,
borrtons et err ferntous toes nos desirs en elle, estimons -la et l'ai-
nrons comme an precieux don de la main de Dieu et tachons d'v
accomplir sa tres Sainte volonte toujours et en toutes choses. C'est
la priere que je h ► i fais et je vous prie de lui faire pour toute la
compagnie e1 pour mob, (Coste IV, 453).
Alors que je vous vois a Lourdes, je me rappelle le r&-it de la
derriere apparition de Notre-Dame a Sainte Bernadette. Le soled
s'etait dejd couche derriere la colline et la Grotte se trouvait a
l'ombre quand arriva la Vierge. Bernadette a affirnte: «Jantais je
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rte l'ai vue aussi belle-. La beaute de Marie n'avait pas change.
Mais fume de Bernadette avail ete a f finee et puri fiee durante les
mois precedents. Grace a la vision interieure de sa foi, elle etait
capable de voir plus a fond la beaute de la Mere de Dieu. Voila
done ma priere durant votre retraite: que vous decouvriez de
nouvelles beautes non settlement darts la Mere de Dieu mail aussi
duns la vocation que Dieu vous a accordee comme Freres dans la
Congregation de Saint Vincent. Sovez convaincus de ce qu'il y a
une manne cachee, contrite dit Saint Vincent, dans votre vocation.
Quand volts la decouvrez, elle procure joie et force, non seulement
a vous-mCmes, mail a la Congregation et a l'Eglise.
FrCre Jean Parre a envove a Saint Vincent des images de
Notre-Dame de la Paix, d 'un sanctuaire mcrrial qu'il visitait. M.
Vincent 1 'en a remercie : <' Je prie le Fils et la Mere , que vous servez
en ce lieu-la , de vous honorer de lour protection et d'inspirer aux
Ames la veritable piete , qui suppose la bonne vie » (Coste VIII, 20).
Voila un sentiment bien adapte a votre re /lexion en cours de
retraite . Je vous salue tous bien chaleureusentent et recommande a
vos prieres la Congregation et moi - mente . En l'amour de Notre-Sei-
gneur je demeure votre tout devouC,
Richard McCULLEN , is. C.M.
Roma , 11 de julio de 1988
A CLAPVI en A-IWxico.
Qucridos Hermanos,
La gracia del Senior sea sienipre con nosotros!
Ha sido para mi una gran satisfaccion saber, desde hace va
algitn tiempo, que el tema escogido por los miembros de CLAPVI
para ser cstudiado estc mes en Mexico versa sobre la forrnacicin.
Recientemcnte supe que cada uno do los participantes tcndra una
copia de la (( Ratio Formationis » para nucstros Seminarios Mayo-
res. Cuando estudiasteis cl terra de In forrnacicin en el encuentro
de 1986, quede gratamcntc imprcsionado por las conclusioncs a
las que Ilegasteis y me gusta pensar que alguna de ellas ha sido
recogida en la reciente y antes mencionada (( Ratio Formationis),.
Espero con ansia leer las Actas de vuestro presente encuentro.
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Mientras tanto, pido al Senor os bendiga a cada uno de vosotros y
a vuestra labor durante los dias en los que sois huespedes de la
Provincia de Mejico.
Cuando el Papa Juan Pablo II nos habl6 durante la pasada
Asamblea General tie 1986 , pidio que nuestra formacion fuera
oespiritttal, doctrinal v pastoral ... profunda, solida v aduptada a las
necesidades de nuestro tiempo » ( Vincentiana , 1986, p. 422). Estas
palabras del Papa pueden ser un utilisimo esquema para un
seminario sobre la formacion vicenciana . Habreis notado el orden
jerarquico, por decirlo de alguna manera , entre ]as cualidades
indicadas en la fortnulaci6n del Papa.
En primer lugar, la formacion vicenciana debe ser espiri-
tual. El primer inheres de la formacion vicenciana es el que los
candidatos Ileguen a ser «verdaderus imagines del Hijo de Dios),
(Rm 7,29) v ,equipados para Coda obra buena» (2Tm 3,17) en la
Congregacion. Impartir una formacion espiritual quiere decir,
cito palabras de San Vicente nusar medios divinos para fines
divinos,, (RC 11,5). Nuestros candidatos deben estar convencidos
tie Clue la santidad personal (verdadera participaci6n de la san-
tidad de Cristo) es una condicion sine qua non>' para una evan-
gelizaci6n eficaz. San Vicente dijo: (,Ni la filosofiu, ni la teolo-
t;ia, ni los discursos lol;ran nada en las alntas; es preciso que
Jesucristo trabuje con nosotros, o nosotros con el, que obrentos
en el v el en nosotros» (Coste, X1,236). La formacion que dare-
mos a nuestros candidatos debe ser doctrinal . Les ofreceremos
la doctrina de Jesucristo que, comp San Vicente nos recuerda,
nunca puede engatiar (RC 11,1), junto con la doctrina del Magis-
terio que es -la colntnrta de la verdud,, (1Tirn 3,15). 'l'amhien
debe ser pastoral , es decir, dirigida al servicio de los pobres y a
comunicarles la hondad de la salvaci6n en v mediante Cristo
(Const. 87,21.
Nuestra formacion debe distinguirse por la hondura o pro-
fundidad . Tal profundidad viene, en primer lugar, de la union
personal de los formadores con Cristo en la oraci6n y de su vital
esperiencia en la Congregacion. Debe ser solida . Con frecuencia,
cuando hay una gran proliferaci6n de opiniones sobre determina-
dos pantos de la doctrina catollea, debemos asegurarnos que
nuestros candidatos ticnen una huena base de principios filosofi-
cos v teologicos, de los que ellos pueden deducir conclusiones
solidas v practicas para Ia vida cotidiana. Finalmente, nuestra
formacion debe ser adaptada a las circunstancias de nuestro
tiempo. Esto puede ser dicho porque nuestra Congregacion naci6
de la habilidad de San Vicente para adaptarse asi mismo y
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adaptar sus cualidades a las necesidades del siglo XVII, en espe-
cial a las necesidades de los pobres y del clero. Una cuestion digna
de proponerse es esta: los Ohispos en cuyas diocesis trahajamos
i piensan quc nosotros hacemos mas por su pueblo quc to que
hace su clero diocesano? Nosotros, a quienes se ha confiado hoy
el carisma de San Vicente, tenemos delante el reto de expresarlo
de tal manera que la Iglesia universal N. local se wean incitadas a
dar gracias a Dios por haher dado al mundo la Congregacion do la
Mision. «l'artperes Sion satnrabu paribus... et sacerdotes eius itt-
duarn suluturi...».
Os saludo a cada uno do vosotros y os pido el favor de vucstra
plegaria . Que Maria , la Madre de Dios, nos haga a todos dignos de
las promesas de su Hijo . Quedo en su amor de todos vosotros,
afmo.s.s.
Richard ,%IcCULLLN, ('.11.




Cttando os lean esta carta , estareis descansando en Benagal-
bon. Estuv seguru que alganus de vosotros habrd reaccionado
inrnediatamcnte por haher dicho que estdis descansando en Bena-
galbon . Habreis querido gritar diciendo: No, nosolros no c sta rnos
descansando en Benagalbon . Bien , con el riesgo de que inc canside-
reis sordo, repito: espero que esteis descansando en Benagalbon.
Despues de ludo, no haheis hccho an largo viaje desde distirtas
partes tie lisparia Rasta llegar a Benagalbon! Al final de an largo
!Tate , tudus ordinarianlerte nos cansarraJS V r ecesIlant os descan-
sa r.
Cuando Maria, la Virgen Madre de Dios, hizo el largo viaje a
!raves del pais nlontanoso vie la Judea para visitar a .cu prima
Isabel, podemus presumir que descanso antes de ponerse a avudar
a Isabel en las faenas de la casa y en los preparativos para el
nacirrtiento vie San Juan Bautista . Ciertatnente , antes que Maria
hiciera algo practico para avudar a Isabelle conto cudn agradecida
estaba a Dios: « Mi alma proclama las grandezas del Senor..
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En Benagalbon entpleareis macho liempo discutiendo modos
v medios para ser eficaces transmisores del mensaje de Dios a todo
el mundo, especialmente a los pobres. Sin embargo, antes de que lo
hagdis, tomaos un poco de liempo para reflexionar sobre las
razones que tenets Para estar agradecidos a Dios. Hacienda esto,
hareis alga de la que hizo Maria.
Hay mocha genre e l l nuestra sociedad que no cree que tiene
macho que agradecer - v por esio estd airada . Sin duda alguna,
mocha genre tiene razon para estar de mal humor, especialrnente
los pobres . Pero si nosotros querentos cambiar nuesira airada
sociedad no lo harentos mediante derna .str•aciones de enfado por
nuestra pane. En primer lugar, debentos estar seguros de que
amamos a la genre que desearnos que cambie . Y si vosotros desedis
afianzar el amor de Dios que esici en vuestros corazones , entonces
cultivad la liar del agradecirniento en vuestras vidas. Sed conto
Maria Y proclamad las grandezas del Sei or , lodos los dial v varias
veces al dia . Cuando lo havdis hecho, entonces poneos a dar a los
pobres la avuda espiritual V material que necesitan.
No sea que os canse con demasiadas palabras. Vov a conclrrir,
pero antes permitidine que San Vicente as diga una palabra. Es
tow palabra de envio, de mision. Asi escribio a Santa Luisa: «Vaya,
pues, en nombre del Setior. Ruego a su divina bondad quc ells le
acompat5e, que ella sea su consuelo en el camino, su sombra
contra el ardor del sol, el amparo de la Iluvia y del Frio, lecho
blando en su cansancio, fuerza en su trabajo y que, finalmente, la
devuel va con perfecta salud y Ilona de obras buenasu (Coste 1,
13.5/1.36).
Que la oracidn de San Vicente, mis queridos jovenes, sea para
vosotros. Estad alegres v regocijaos nn tuantente. Tomaos tiernpo
para descansar v pensar en la bondad de Dios para cost vosotros v
despues continuad avudando a los pobres a que conozcan a Dios
que les creo v les anta. No as olvideis, por favor, de rezar par nti
durance estos digs. Quedo en el amor de nuestro Sei or, afmo.s.s.
Richard McCULLEN, C.M.
Director General
P.S. - Me parce oir it alguno de vosotros decir: i Por quc no viene Vd. a
Benagalbon este ario ? Bich, el ano pasado . d urante Cl mes de julio estuve
en Avila para estudiar espariol. Mis maestros fueron las Hijas de la
Caridad v los Padres PaUles. Todos los dial estuvieron atentisimos conmi-
go. Pero al final de tres semanas, me dijeron - siento verguenza derciros-
lo - Padre. queda Vd. suspendido , debe volver al ano proximo . Por eso ,
i como os podria hablar en Benagalbon, si todavia tengo el supenso?!
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15 lugliu 1988; Omelia
Bicentenario della NASCITA
del Beato Gltebre Michael
e dell'APERTURA delta Chiesa
dei Vert;ini - Napoli.
Lettura: 2 "firn 3,14 - 4,2.
CARL AMICI IN CRISTO,
Mi c assai gradito, stasera, presentarvi it nostro speciale
ospite di cui celebriamo it bicentenario delta nascita. Egli, pri-
ma di lasciare questo monclo per la casa del Padre, sapeva the
la Famiglia Vincenziana era una grande Famiglia, comprenden-
te i Missionari e i Fratelli delta Congregazione delta Missione,
le Figlie della Carita, it Volontariato Vincenziano, la Societa di
San Vincenzo de Paoli, le Comunita Religiose e i Gruppi di
Laici the guardano it San Vincenzo come a loro speciale Patro-
no celeste.
11 nostro ospite c on sacerdote, di carnagione bruna, i linca-
rrtenti di un Etiope: Ghebre Michael. Dopo averci salutati, egli
potrebbe cominciare a chiarire un punto, anche se piccolo, the
riguarda la verita. Infatti, per tutta la sua vita, gia da quand'era
giovane studente, it Beato ebbe la passione delta verita, e per la
verita, alcune volte, ebbe motto a soffrire.
'La verita - potrebbe dirci it Bcato - e questa: quando io
chiesi di essere aminesso nella Congregazione della Missione, lui
accettato. ma venni imprigionato prima the potessi lormalmerue
eutrarvi,,. Egli ci spiegherebbe, inoltre, the fu solo negli ultimi
anni della sua vita the giunse it conoscere la Congregazione delta
Missione. E ci descriverebbe se stesso come una vocazione «adul-
ta,, delta Congregazione, perche aveva gia pica the cinquant'anni
quando senti la chianrata di Dio.
Ghcbre Michael c stato attratto ally Comunita, non per aver
letto qualcosa su San Vincenzo de Paoli rte per aver sentito
parlare delta grande Famiglia Vincenziana. Egli fu attratto alla
Comunita da un uomo the era it commento vivente di cio the
significa essere un <Vincenziano».
Fu net 1841-42 durante un lungo viaggio at Cairo, a Roma, a
Napoli e it Gerusatenrme, the Ghebrc Michael conobbe San Giusti-
no Dc Jacobis, Vincenziano della Provincia di Napoli. In quel
tempo, Ghcbre Michael era monaco delta Chiesa Copta, Chiesa
separata della Chiesa Cattolica.
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La passione della verita, le esperienze religiose del viaggio, le
conversazioni teologiche con San Giustino, portarono it dotto
monaco a scoprire the hisognava cercare nella Chiesa Cattolica la
pienezza della verita. E alcuni anni pie tardi, Ghebre Michael,
trequentando assiduamente San Giustino, senti it forte desiderio
di imitarne la vita, secondo lo spirito di San Vincenzo. Egli aveva
trovato questo spirito « incarnaton nell'umile Vincenziano Giusti-
no De Jacobis. E da lui, vescovo dall'8 gennaio 1849, Ghebre
Michael ricevette I'Ordinazione sacerdotale net Capodanno del
1851: fu it prirno sacerdote ordinate da San Giustino.
Stasera, guardandoci tutti , questo mite sacerdote etiope po-
trebbe dirci: "lo apprezzo moltissinto it luogo scelto per questa
celebrazione del hicentenario della aria nascita, perche qui, in
questa Chiesa dei Vergirri, e in quest duecento anni, molti ottimi
Sacerdoti e Fratelli della Congregazione della Missione hanno
elevato al cielo preghiere incessartti.
Le ntura di questa Chiesa hanno visto affluire qui innumere-
voli Figlie della Carita e altri appartenenti alla Famiglia Vincen-
ziana per la Testa di San Vincenzo e di Santa Luisa.
So the le ;nura di questa Chiesa hanno visto it giovane Giusti-
no in preghiera e on flusso costante di atttvi sacerdote diocesani
venire qui, per fare i Ri iri, accostarsi al Sacramento delta Peniten-
za e ricercare la Direzione Spirituale presso tanti santi ntissionari
come it Padre Micalizzi.
Per ttctto questo to sono profondamente gram a Dio, alla
Madre sua e a San Vincenzo".
Sc not gli chiedessimo come si sentisse da sacerdote e da
convertito al Cattolicesimo, it Beato potrebbe rispondere: -In on
ntodo simile a cio cite a 1'Etiopia'. Eccolo, percio, a spiegarci
come I'Etiopia sia un paese dalle grandiose bellezze naturali, ma
anche un paese attraverso it quale i viaggi sono motto difficili, a
causa delle alte montagne the lo attraversano e dividono.
4,a fede cattolicu e cosi - ci direbbe it Beato -. F_ssa possiede
una bellezza particolare e procura gioia e pace indescrivibili. Ma,
per viverla , io ho incontrato montagne di difficoltd . Poiche aderii
pienantente a tutto cici cite la Chiesa Cattolica insegna, subii
torture e pubbliclte flagellazioni in diverse circosturtze. Ma vi
assicuro c/te, nonostante le sof ferenze, provai rota straordinaria
forza interiore cite solo Dio pote darnti. A voi tutti posso dire con
San Paolo: "Sapete hene quali sofferenze ho incontrato e quali
persecuzioni ho suhito, ma da tutee it Signore nti ha liberato'
(2Tinr 3, 10-11)».
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Osservando , poi, it colore dei paramenti the stasera indosso,
it Beato Ghcbre, nella sua passione per la verita, potrebbe doman-
dare: <Sei certo cite indossi it colore giusto? Voglio dire, verarnen-
te io non sotto motto per le pallottole dei soldati, anche se una
volta fui condannato a matte e sarei stato ucciso, se non fosse
intervenuto in into favore un ufficiale inglese. 1o morii in catene,
sfinito per la prigionia e i ntaltrattamentiv.
Se dicessimo the it Beato Ghebre Michael e ugualmente
Martire, conic la Chiesa ha riconosciuto, per i supplizi da lui
subiti, egli accetterebbe questo giudizio, perchc la Chiesa era per-
lui la colonna della verita. Penso the apprezzerebbe anche la
distinzione the si soleva fare net mio paese, I'lrlanda, durante it
periodo delle persecuzioni. La gente parlava di martirio rosso e di
martirio hianco.
Ogni battezzato e chiamato al martirio chc e dare agli altri
testimonianza della propria fede. Gli uni sono chiamati al marti-
rio rosso , the e versare it proprio sangue a causa delle personali
convinzioni cristiane. Gli altri, e questi sono i piu, sono chiamati
al martirio hianco, sloe a testimoniare con una vita buona the
Cristo Genii e reale, the e Risorto e vivo nella sua Chiesa.
Talvolta it martirio Bianco e piu dillicile del martirio rosso,
perchc puo durare per decenni. La Chiesa ha bisogno di martini
autenticamente bianchi ! La Chiesa e la Famiglia Vincenziana
hanno bisogno di uomini c donne the abhiano it coraggio di vivere
profondamente cio the ognuno di not professa la domenica:
«Credo la Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica».
Al presents, forse piu the in altri periodi degli ultimi secoli, la
Chiesa e stata criticata lortemente, non solo dai suoi nemici
dichiarati , na anche da uomini e donne the vivono al suo interno.
La Chiesa, oggi, ha molti nemici al suo interno.
13 questo un fenomeno del nostro tempo the it Beato Ghebre
Michael, it quale ha sofferto motto per ogni articolo del Credo
Cattolico, non capirebbe facilmente. Egli potrebbe molto oppor-
tunamente rivolgerci questa esortazione , net duecentesimo anni-
versario della sua nascita:
,,Siate fedeli a Cristo Gesu, vero Dio e veru Uomo.
Siate fedeli al Papa , Capo visibile della Chiesa sulla terra.
Di fedde to i'insegnatttento dottrinale e morale della Chiesa,
"colonna della veritd"(cf, ITint 3,15).
Ricordate , infine, the "non avete ancora resistito fino al punto
di versare ii vostro sangue " (Heb 12,4), come io e moltissimi altri
abbianto fatio'.
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Per la vita, la morte e la beatificazione di Ghebrc Michael, not
ci rallegriamo.
Per l'esempio, to zelo e la santita di Giustino De Jacobis, not ci
rallegriamo.
Per Ic bcnedizioni e le graz.ie concessc a quanti pregano in
questa Chiesa dei Vergini, not ci rallegriamo.
Per l'intercessione di Maria, Madre di Dio, di San Vincenzo,
di Santa Luisa e dei Santi della Famiglia Vincenziana, ciascuno di
not possa esscre testimone delta Risurrezione di Cristo in questo
mondo e partecipare alla sua gloria in cielo. AMEN!
Richard McCL?LIEN
27 de agosto de 1988
Salamanca.
XVI Sernana de Estudios Vicencianos.
LA PRIMACIA DE LA CARIDAD EN EL CARISMA VICENCIANO
Salir del pequeno mundo en el que vivimos e intentar vernos a
traves do los ojos de los dernas, es un ejercicio rnuy util y un modo
de practicar la humildad. El planeta tierra no es sino un pequeno
lunar en el universo. Su interes para nosotros estriha en el hecho
de que Onicarnentc en este pequeno planeta se encuentra la vida
humana, por to clue hasta el presente sahemos. Somos conscientes
de la imnensidad del universo, pero debido a que nuestras mentes
son limitadas, nos hallamos atados a la tierra. Estamos encerra-
dos en la prisi6n del pensamiento y vivimos nuestra existencia
dentro de un universo que es pequeno y de cstrechos horizontes.
Nuestro planeta tiene, sin duda, un interes indescriptihle y, hasta
podemos decir, infinito, dentro del universo entero. Es el Onico al
clue, por to que sahemos, escogio el Creador del universo para
venir en persona. ,En el principio era el Verho v el Verho era Dios,
v el Verbo se hizo carne Y pose sit tienda entre nosotros» (Jn 1,14).
Imaginemos por un momento que un hahitantc de Marte
entra en este salon y se sienta en una butaca para cscuchar el
terra quc sc me ha asignado: 'LA PRIMACIA DE LA CARIDAD EN
EL CARISMA VICENCIANO» Porquc el es extrano a todo esto, se
Ic puede perinitir que pida una breve explicacion sobre el terra,
tat como esta en el programa. Me imagino que Cl empczaria
pidiendo pcrdon porque se sabe un poco ignorante y corto de
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entendimiento . Sin desco de ofendernos, diria: «Me parece que
vosotros los humanos coinplicais demasiado las cosas. Quizas esto
se explica porque vuestro planeta as mas variado y rico que el mio.
Vuestras menses v viestro mode de pensar dan vueltas v vueltas
canto los rips en vue.stros co ► rtiuentes. La que quiero decir as lo
siguiente: vosotros habi is venido a este salon para escuchar a afro
ser humano que va a huhlar sohre la primacia del umor. Ahora
hien , a mi me parece que, segint las enseha ► tzas de Cristo, Codas los
cristianos dehen dar la primacia al amor . En ese documento que
vosotros los cristianos /latnais el Evange/io, se narra que no dia
preguntaron a Cristo cual de los mandamientos era el mas grande
y el respondici cots Cara sencillez: "Ama al Senior, to Dios, con todo
to corazon, con toda to alma, con toda to mente. Este es el
mandamiento principal. Y el segundo es: amass a to projimo
come a ti mismo" (Mt 22,27-39). Par Canto, rtada hay tads claro para
mi. Tal como vo lo entiendo , entre todas las actividades de los
ltuntanos , es el amor el que ntds debe motivar cada pensamiento,
calla gesto v cada palabra.
aCMe equivocaria si dijera que no hay Ili no solo Fundador de
Ordenes o Congregaciones que no haya dado la primacia a! amor?
Vosotros tertc°is e ► t nuestro plarreta no preciosisimo elemento al
gtie lianuii .s agua. Puedo afirrnar con claridad que as la base, por
dccirlo de alguna ntanera , de la desluntbrarne variedad de plarttas
v flores que adornan la faz de vuestras tierras . Ni los robustos
cedros, ni las hutnildes violetas pueden existir sin agua. Los cedros
y las violetas tienen calla two, a .sic modo, su propia y itnica hclleza,
pero torus v otras tienert necesidad del agua. Reconocen la supre-
ntacia del agua, si quierett sub.sistir. Igualntente, los que vosufrvzs
llamais Santos o Fundadores de Ordene.s a Congregaciones, proc•la-
m an la supremacia de la car:dad . " El dia pasa el mcnsajc al dia, la
noche se lo susurra a la noche" (Sal 18,27). Lo que diferencia a tin
Fundador de otro as el tono, la calidad, el color del amour que ellos
expresart a Dios v a sus criaturas . Sin embargo , as el amor, al fin, to
que mas !es intere.sa, coma el agua al cedro v a la violeta».
,,Hablente, puss- continua nuestro amigo marciano, nsobre el
matiz peculiar del amor que San Vicente de Patil mostro durante
sit vida".
Ya que nuestro visitants marciano ha hablado de los it-boles
de nuestro planeta, podemos nosotros manifestar la dificultad
que tenemos para hablar acerca de la calidad especial del amor de
San Vicente, citando la frase do Daniel Rops: -Las obras de San
Vicente le rodean coma no hosque , ntientras que sit humildad le
envuelve como una niebla- . En realidad , las obras de San Vicente
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son como un bosque v cada uno de los arboles es una obra de
caridad. Cuando uno se halla en lo mas profundo del bosque,
puede ver los arboles , pero no todo el bosque . Quizas en un
t icmpo pasado se pudo ver todo el bosque.
Cuando todos los arboles eran retonos, se podia contemplar
la extensa area que cubrian . Al estudiar el bosque de las obras de
caridad de San Vicente , podemos seguir el cut-so de sus ands,
senalar las fechas, cuando las diferentes obras de apostolado se
iniciaron v decir : (Asi es como los variados arboles del bosque de
las obras vicencianas fueron plantados v crecieron». Sin embargo,
al terminar el estudio , aim estaremos ante el misterio. Si, el agua
do la caridad riega la tierra, pero el misterio del crecimiento
permanece en secreto , el secreto de Dios v, en alguna medida, el
secreto de San Vicente.
El desarrollo de los arboles en todas partes del universo, es
atribuido a la sucesibn de las estaciones del ano. Aqui, en el
hemisferio norte, contarnos con cuatro estaciones. En el desarro-
Ilo del bosquc de las obras de caridad de San Vicente hay una
primavera , un verano v un otono, antes que el invierno de la
muerte viniera sobre el, en 1660.
Los primerios dias de la primavera son inciertos . Largas v
frias temporadas se alternan con suaves v prolongados dias. Se
dice que la gracia suponc la naturaleza y que construye sobre ella.
Se puede afirmar clue la naturaleza de San Vicente era bondado-
sa, como se evidencia en la carta que escrivici a su madre en 1610.
Es una ticrna pagina en la que manifiesta interes por cada uno de
los mienibros de su familia. No es precisamente el amor de
,(Agape,,, es decir, el amor teologal , sino cl amor humano, el
Ilamado «Philia >:
"Me hubiera gustado conocer el estado de los asuntos de la casa v si
todos mis hernanos v hermanas v el resto de nuesiros pan.erttes v
amigos esidn Bien ... Esto es, madre ntia, todo to que le puedo decir
por la presente , si no es que ta mbiert le ruego ofrezca mis hurnildes
saludos a todos mis hermanos v he rptanas V a todos nuestros
parientes v amigos v que pido a Dios sirs cesar por su sahtd v por la
prosperidad de la casa, como aquel que es v sera, rndre mia, el ??Ids
htonilde, obediente v servicial hijo v ser>idor' (I, 89-90)
Vientos frios soplaron sobre los campos en los primeros dias
de la primavcra , de tal manera que uno puede ser disculpado, si
cree que el invierno , lejos de haber pasado, esta volviendo. La
sieve cubrc , a veces completamentc , los brotcs do la semilla que
lucha buscando la luz. Pero, la nieve, como se nos ha dicho, time
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el poder de purificar la tierra. Esto es lo que sucedio a San
Vicente. Aquclla misteriosa tentacion contra le fe, que le emvoivio
en la obscuridad durante tres o cuatro anos, solamente desapare-
cic despues do haber dado la paz del alma en el Sacramento do la
Penitencia , primero a uno v despues a cientos, en Folleville, en
1617. En aquel mismo ano fue, como sabemos, cuando el corazon
de San Vicente se ahrio, comp una flor , at amor de una pobre
familia v despues a cientos de otras, mediante las Cofradias de la
Caridad. Cada ario, desde 1617 en adelante, una inconfundible v
larga estela de luz de caridad marco los dial de la vida de San
Vicente. No puede haber Buda de que Rego la primavera. El sol de
la caridad crecio cuando, en primer Lugar, en 1625, fund6 la
Congregaci6n de la Mision v, ocho anos mas tarde, las Hijas de la
Caridad.
En una de sus mas famosas frases, San Vicente relacion6 el
amor de Dios con el fuego v el celo con Ia llama. El fuego irradia
calor y el calor se expande en todas las direcciones. Cuanto mas
aunienta Ia caridad en el corazon de San Vicente, el circulo de los
que por clla se benefician se hate mas extenso, Es sintomatico
que en el mismo ano en el que (undo las Hijas de la Caridad, lanzo
tarnbien las Conferencias do los Martes.
Despucs de 1633, podemos ver como la vida de San Vicente
caminaba hacia el pleno verano. El sol del amor de Dios se eleva al
cenit del Firmamento de San Vicente. El sol, escrihio el salmista:
>Aso»ia por un extrenut del cielo v sit orbita lle.a al otro e xtremo.:
nada se libra de sit calor» (Sal, 18,7). Los pobres del norte de
Escocia, asi como los que vivian en el extremo sur de Madagascar
sintieron el calor del sol de la caridad del Senor Vicente. Como
dispensador de los ministerios del amor de Dios, comprendi6 que
son los pobres, los que de una manera especial, demandan aquel
amor que ha sido derramado en su corazon por el Espiritu de
Dios, que hahita en el. Los pobres tienen la primacia en cl corazon
de San Vicente. Si el fue en busca de los pobres para participar
con ellos el amor de Dios quc anidaba en su corazon, lo hizo por la
misma razon que la del Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra.
Existe una dohle dimension en el amor a los pobres: la avuda
espiritual v la corporal:
«cuando sirvdis a los pobres de esta forma-, San Vicente in hizo
notar a Las prirneras Hermanas . Rservis verdaderas Hijas de to
Caridad, csto es, hijas de Dios, e irrtitureis a Jesucristo porque,
Hermanas arias, e c6nto serviu el a los pobres? Les senvia corporal v
e%piritualnrente, iba de Iota park, a ntra, curaba a los enfermos, Les
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daba el dinero que tenia v los instruia ert su salvacion. One
felicidad, hijas ntias, que Dios os hava escogido para continuar el
ejercicio de sit Hijo en la tierra!," (I X,73).
Aunquc no haya dada de que los pobres tenian la primacia en
el corazon de San Vicente, hay que decir que su arnor por ellos no
era excluvente. Como aconsejo una vex at Padre Antonio Durand,
que ser vaciara -jttteriormente de si rnismo Para reveslirse de
Jesucristo» (XI,236). Fue Jesucristo quien dijo, que su -Padre del
eielo hace brillar igualmente el so! sobre justos a injustos. (Mt
6,45). De la misma manera, San Vicente hizo brillar el sol de su
caridad sobrc deudores y acreedores.
San Vicente no vivid encerrado en una torre da marfil. Tuvo
conciencia del dolor v se familiarize con el , no comp el sacerdote
o el levita de la parabola, quienes viendo at hombre que vacia
medio muerto a la vera del camino, pasaron de largo. Tome
conciencia del dolor como el burn Samaritano , v dandose cuenta
del tragico suceso , -llrg6 a donor e.ctaba el hombre v, al t'erlo, le
die lastima ; se acercti a el v le veiido las heridas , echcindoles aceite
v vino" (Lc 10,35). San Vicente , el bucn Samaritano en su dia,
vcndo las heridas de una nacion , derramo el halsamo de su
caridad sobre las victinias de la guerra , del hombre , de la injusti-
cia social y otrecio a los pobres el caliz dc la salvacion.
Si a San Vicente se le alabo una vex de ser siempre el Senor
Vicente, podemos deducir que las convicciones sobre la prirnacia
de la caridad, que e1 compartio con los Padres v las Hermanas en
las conferencias v en la correspondcncia , fucron reafirmadas
cuando se entrevisto con el Cardenal Mazarino v el Senor
Arnauld . En la mitad de su vida hizo notar a ]as Hijas de la
Caridad:
-Donde estu la caridad alli esta Dios. E l claustro de Dios, dice rot
gran per .sonaie , es la caridad , pues alli es donde Dios se complace,
donde se aloja . donde ertcuentra so palacio de la delicias , sit morada
y sit placer. Sed caritativas, sed hertignas, tened espiritu de paciertcia
v Dios lrahitara en rosotras, semis sit claustro, lo tertdreis critre
vosotras , to !mortis en vuestros cora;orres" (IX, 274-274).
La distincion que San Vicente formulo entre el amor afectivo
v efectivo es central, sin duda, en el concepto vicenciano dc la
caridad y, por tanto, de su carisma. Escuchemosle:
-Pees bien, hay que seialar que el aster se divide en afectivo v
efectivo. El amor afectivo es cierta efusicirt del anante en el arnado.
o biers rota complacencia y carii o gtte se tiene por la coca yue se
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aura, como el padre a sit hijo. Y el amor elee:ivo consiste err Juicer
las cocas que la persona amada manda o desea. De este arnor es del
que hablo nuestro Senor, cuando dijo : 'Si alguno me ama, g uardara
mis mandamiernos'. La sepal de este amor, el efecto o sello de este
amor, lrerrrranos rrrios , es to quc dijo nuestro Senor, que los que le
aman cumpliran sit palabra. Pues bien, la palabra de Dios consiste
err sus en.seitan:as v en sus corrsejos. Darernos rota sepal de nuestro
anror si anramos su doctrina v haeemos prolesicin de ensenarla a los
demds. Segun esto, el estado de la Mision es un estado de arnor. va
que de suvo se refiere a la doctrina r a los corrsejos de Jesucrisro. Y
no solo esto. sino que Trace pro lesion de llevaral mundo a la estima V
a! arnor de nuestro Senor, (XI, 736).
Si el joven Senor Vicente se entrenci en hacer distinciones
durante sus estudios. en la Universidad de Toulouse, seguramen-
te encontro v estudi6 la distinci6n entre las virtudes teologales v
las morales. Entre las virtudes teologales, Ia caridad ostenta la
primacia, mientras que, cot re las virtudes morales, es la justicia.
Actualmente, en nuestro tiempo, se ha prestado mocha atenci6n
al primado que la justicia goza entre las virtudes morales. Tengo
la impresion de que San Vicente. siendo hombre de Iglesia,
retaria a los individuos y a la sociedad, no solo porque no
mostrahan arnor cfectivo a los pobres, sino tambirn, porque
estahan poco atentos y poco sensibles a las reclamaciones que los
pobres hacen en nombre de la justicia. Se alegraria por lo quc el
Sinodo de 1971 cstableci6, a saber: -El anror at projinro V la
justicia son inseparahles,,. Sin embargo, San Vicente permanecera
sienrpre coma cl apostol de la caridad. Y estb bien que asi sea. La
justicia es limitada, la caridad ilimitada. Las relaciones humanas
que se rigen par algo que es limitado, padecen de cierta aridez.
Sabre todo, carecen del calor v de la espontaneidad que caracteri-
zan las relaciones entre los hijos de Dios v su Padre, que esta en
los cielos. Juan Pablo 11, en su Enciclica ,Dives in nrisericordia»
plantea la cuestion: ^Es suficiente la justicia? Respondiendo hace
nolar: ,La experiencia del pasado v la propia nuestra den uestran
que la juslicia porsi sofa no es sre ficiente, rues aria, puede conducir
a la negacion v at aniquilamiento de si rrrisrrra, si no se It, perrnite, a
esa forma was prof undo. que es el arnor, plasmar la vida Irtunarra
en sus diversas dinrensiones» (n. 12). El pecado del mudo de hoy es
la injusticia, pcro el gran mandamiento de Cristo, que vino a
quitar el pecado del mundo, es el amor. El mundo, por tanto,
necesita hoy del carisma vicenciano. Podra alguien preguntar,
como San Vicente lo hizo en cierta ocasion a las Senoras de las
Caridades: "Os dire to que decia San Pablo: i haheis dada algo was
de to superfluo? Habeis resistido pasta derramar sangre?»
(X, 939).
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San Vicente entro en el otono de su vida hacia 1653. En aquel
ano ceso de ser miembro del Consejo de Conciencia. Durante los
dias que le quedaron, concentrci sus esfuerzos en consolidar las
obras de caridad que Ia divina Providencia habia hecho, valirndo-
se de el. Fueron dias de consolidacie)n, pero no de inaccion, como
lo atestigua la voluminosa correspondencia de estos anos. Hay un
matiz otonal, en el modo como manifesto su amor a los Padres .v a
los Hermanos, en la repeticion de oracion, en agosto de 1654:
•Toda nuestra vida nos es mks gtte on nromento. que ruela v
desaparece en seguida . AY! Mis setenta v seis afros de vida no me
parecen Ahura mks que tin sueno v tin moment(); v nada me queda de
ellos, sine la pena de haber empleado tan rmtl esos insiante.s.
Pensemos, en primer lugar, en el pasar que tendrerrtos a la hora de
nuestra ntuerte st no apravechan,s esters momentus de nuestra villa
para ser rrtisericordiosos. Ast, pars, tengamos ntisericordia, hernia-
110S rnios, y practiquentos con tudus nuestra cornpasion, de farina
que nttnca encontrernos un pobre sin consular/(), si podemos, ni a tut
hombre :,'norante sin enseiiarle en pocas palabrus las cocas que
r+ecesita creer v barer para sit salvaeie n. Olt Salvador, no permitas
que abusentos de noesra tocacion . rti quites de esta Compaitia el
espiritu de misericordia.' rQue seria do m,sotros, si nos retirases to
rnisericurdia? Asi, pars, cam-Me no,% ese espiritu, junto con el espiri•
to de ntartsedttmbre v lutrnildad» (XI, 234).
Vemos tambien la sazon v madurez del otono en las palabras
que San Vicente dirigio a las Senoras de la Caridad, en julio de
1657:
,,Otro media para la conservacian de vuestra Cornpaitia. consiste en
que rnodereis sus ejercicios, porque se gicn dice el praverbio, el que
nutcho abarca poco aprieta. A otras ('ontuitias o Co/radias, a varias
Contnidade.s e incluso a enteral C'ongregaciones religiosas, !es ita
sucedidu que, por haberse cargado por encima de stis fuerzas, Iran
sucurnhido bajo la carga. La virtud se encuentra enure dos vicios
opuestos. que son el deject() y el excesa. Por ejemplo, el que con el
pretext() de caridad quisiera encargarse de sodas las necesidades del
projinto, sin dejar pasar ninguno de los bienes que podria hacerle,
esa persona caeria en tat vicio. Lo rnismo que aquella que no
quisiera practicar rtirtgtma virtud, ni realizar nunca tat new de
caridad. caeria en el viciu cuntrario. Los teologos opinan que exce-
derse en in practica de las virtudes es on oral tan peligroso corm
/altar en ella. Y el diablo, de ordinario, tienta a las personas nuty
caritativas para que se e.tcedan en sus huenas ohras, sabiendo que,
inks tarde a mks temprano, acahardn por sucttnthir. r' No hubris
visto nunca a esos hanrhres que , par llevar demasiado peso o par
terser ntucha prisa en Ilegar, Caen baju sic cargo? Podria suceder que
tarnhiert in Compai is +uctmnbiera halo la suva, si se cargara con
derrtasiada.s cusas» (X, 958-959).
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Cuando Ilego septiembre de 1660, el aspecto fisico de San
Vicente aparecia agotado, mientras que su interior se renovaba
cada dia. Pensando el en la venida del invierno, cuando ningun
hombre puede trabajar, reflexionando sobre la expericncia de su
vida, encontrO consuelo en aquellos scntimientos del Cantar de
los Cantares: (,El antor es fuerte conto la nncerte... v las agua.s
torrenciales no pod ran apagar el armor ni anegarlo los rios» (Cant,
8,6-7). Mientras continuaha recihiendo, en los meses finales de su
vida, noticias de como sus dos Comunidades Ilevaban la buena
nueva de Cristo a los pobres y aliviahan sus sufrimicntos, i no Sc
gozaria en la verdad que actualmente halla un modo de expresar-
se en la Enciclica 'Sollicitudo rei socialis': "La option o antor
preferential por los pobres es una forma especial tie la primacia en
el ejercicio de la caridad»? (n. 42). Lo que al principio de este ario,
Juan Pablo II ha dicho a un grupo de sacerdotes y laicos quc
trabajan en favor de los pobres, puede mu ' bicn tomarse como
una expresion del carisma vicenciano: "La primacia de la caridad,
que es la fuente de la evangelization; del servicio a los pobres v de
todo dialogo, esta en el corazOrt de vuestra ohra» (L'Osservatore
Romano, edic. ing. 6.2.1988).
Cuando San Vicente contemplaha al final de sus dias, el
pequeno fuego que ardia en su habitation, podia haher dicho con
toda justicia (aunquc, sin Buda, su humildad no le hubiera permi-
tido pensar semejantc Cosa), que este mundo de pobres N. de ricos,
do sahios teologos v de sacerdotes medianamente formados, de
Ilijas de la Caridad, de Sacerdotes Y Hermanos de Ia MisiOn,
hahia recogido el luego do el, de tal manera que todos quedahan
iluminados desde cl interior. Mientras miraba la danza de la
(lama, su pensamiento record() to que dijo a su Comunidad en la
repetition, cinco anos antes:
,,Es verdad que to caridad, cuando hahita en el alma, ocupa por
emero today sus poten ia.s: no has descanso. Es on fuego que acttia a
la persona que se ha dejado ahrazar por eln (XI, 132).
La caridad ^ manticne todavia la primacia en el carisma
vicenciano?, pregunta nuestro huesped marciano. Lo mejor stria,
amigo, no respondcrte aqui. Mas Bien, vete a dondc estan los
pobres y mira si alli hay alguien que esta partiendo el pan de la
palahra de Dios, vendando las heridas de los afligicfos... Hahla a
esa persona, y si el o ella to diese Ia hienvenida y despues, con
Bozo to invitase a encontrar a quienes sirve corno a sus amps v
maestros, entonces sabras que el carisma vicenciano esta todavia




THE STRUGGLE OF AMERICAN CATHOLICS
FOR CIVIL RIGHTS IN THE PANAMA CANAL ZONE:
THE PAROCHIAL SCHOOL ISSUE , 1914-1950
bY Robert J. SWAIN, C.AM.
At noon, December 31, 1999, the government of the United
States will have to hand over all remaining territory and instal-
lations of the Panama Canal to the Republic of Panama (1). This
engineering marvel of President Theodore Roosevelt's overseas
empire will then become a thoroughly Panamanian operation.
The Carter-Torrijos Treaty of 1977 negotiated this abrogation of
the old canal treaty and willingly surrendered the American
installations. Although Congress delayed ratification of the
treaty, it finally agreed to relinquish both the Zone and Canal in
gradual stages beginning in 1979 (2).
The loss of the Panama Canal Zone still seriously disturbs
conservative American citizens. The Zone symbolized a dittle
U.S.A.» situated directly in the middle of Latin America, and at
the strategic heart of the Caribbean area. Unfortunately, present-
day Americans may not be aware of an unjust social system that
controlled the Canal Zone for half a century. From 1904 until
1955, American colonizers imposed their -Jim Crow- racial poli-
cies on West Indian blacks and panamanian mestizos residing as
workers within the colonial enclave. This discriminatory system
extended to wages, housing, schools, commissaries, railroad cars,
and even water fountains . Within this enclave that was early
dominated by transplanted Southern whites, there simul-
taneously flourished a prejudice against Catholics. American
Catholic workers suffered this bigotry against their faith that
subtly manifested itself in the Zonian government's official
opposition to the establishment of a parochial school for over
thirty years (3).
The American Vincentian Fathers labored within this milieu
of hatred. The Canal Zone harbored two major injustices, racial
and religious, that demanded correction. After World War Two,
Isthmian blacks intensified their moral pressure on the U.S. for
racial justice in the Canal Zone. In 1955, this minority group
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shared in the memorable victory for racial equality achieved in
the Eisenhower -Remon Treaty. Although the racial struggle
richly deserves fuller historical treatment, this present article
will concentrate on a lesser known conflict over religious rights
in the Panama Canal Zone.
Forty years ago, white U.S. parishioners fought to overcome
decades of stubborn prejudice against Roman Catholics. This
religious movement took place a few years before the Isthmian
campaign for black equality. The efforts of the parishioners of St.
Mary's, Balboa, set a precedent and proved that the steadfast
bastions of the Canal Zone administration could he shaken. This
Catholic fight against civil injustices should not be lost to history.
This article proposes to relate the hard campaign that the Vincen-
tian parish in Balboa waged from 1918 until 1950 , in order to
establish a Catholic parochial school. Firstly, the reader will
receive some brief background material leading up to the con-
frontation; and then will follow a description of the intense cru-
sade for civil rights in religious education that Vincentian-led
Catholics fought in this U.S. overseas territory.
BACK G ROUND
When the first ships transited the newly -completed canal in
1914, George W. Goethals presided as the initial governor of the
American Zone. As a retired general from the Army Corps of
Engineers, he ruled the new enclave like an enlightened despot
and set the standards for all future successors. Goethals himself
chose the site of the Zone's main town, Balboa, located at the
canal's Pacific entrance. From his headquarters on Ancon Hill,
the governor administered a chain of Zonian settlements reaching
front the Caribbean to the Pacific coast (less than fifty miles) (4).
The American administration in Panama established the same
racial segregation that predominated in the southern United
States. White and 'colored,, workers resided in separate com-
munities with proportionately different living facilities and pay
scales (5). This unjust and shameful system of American apart-
heid perdured in this ten-mile-wide enclave until 1955 (6).
John and Mavis Biesanz, sociologists from Comumbia Uni-
versity, made the classic study of Isthmian society in the 1950's.
They noted the prejudices that prevailed in the Canal Zone:
Racia l prejudice is, right/, or not . often considered the main reason
for the existence of the Zone system. There is no doubt that preju-
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dice enters the picture . Goethals once remarked on the preponder-
ance of Southerners among Zonians in construction days, and mans'
people are still convinced that the racial prejudice of Zonians is
explained by their Southern origin. Actually, the majority of Zo-
nians now come from elsewhere in the United States. However, race
prejudice is not confined to the Southern white! While many of the
old-timers who rose in the Zone hierarchy were Southerners, more
were simply ethnocentric, narrow-minded Americans (7).
Many historical studies document racial discrimination
against « colored» people in the Panama Canal Zone. These
Zonians also exhibited another kind of hatred prevalent among
Americans in the early 1900's-anti-Catholicism (8). Latin
American Vincentian priests encountered this bias during con-
struction days while ministering to the foreign laborers building
the canal. These Spanish-speaking Vincentian priests had prob-
lems overcoming the double obstacles of racial separation and
the English language. In 1910, they arranged for Fr. Thomas
McDonald, C.M., a brilliant preacher stationed in Alabama, to
visit Panama during the dry season and to preach missions to the
English-speaking workers, both whites and blacks. For the next
four years, other American Vinccntians preachers sailed down
f rorn New Orleans to give annual missions in the work camps of
the Canal Zone. These northern U.S. priests stationed in Alabama
had learned to adjust to Southern hostility and religious preju-
dice toward Roman Catholics,
In 1914, a Costa Rican Vincentian served as the bishop of
Panama, Monsenor Guillermo Rojas y Arrieta. Because of the
sensitive racial and religious issues in the Canal Zone, Bishop
Rojas decided to appoint the American Vincentians from the
Eastern Province (Philadelphia) as the exclusive pastors to
Catholics living in the Canal Zone (9). Fr. McDonald returned to the
isthmus as the founding Superior and made his administrative
base in the town of Balboa. From this transportation center, the
first missionaries commuted by rail to a string of Zonian settle-
ments. Within months, they opened another house on the Carib-
bean side of the Zone, in the city of Colon. Small teams of
Vincentians on each coast administered to all English-speaking
Catholics living in settlements along the path of the Panama
Canal (10).
Fr. McDonald and his group of priests in Balboa had to fight
for their Catholic rights. Governor Goethals, religiously indiffer-
ent himself, banned the installation of tower bells in churches,
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because he wanted his workers to sleep late on Sundays. This
chief executive assigned building sites for the competing faiths.
His closest friends, the Southern Baptists, received a choice
hillside location on Balboa Heights, adjacent to the railroad
station and the administration building. McDonald was relegated
to a swampy plot near the edge of town that was flooded in
rainstorms. The Catholic pastor refused to accept this site. He
arranged an appointment with Goethals and insisted on higher
ground better protected from tropical rains (11). The governor
relented and granted the tough-minded priest an elevated plot on
scenic Sosa Hill, where St. Mary's church stands today (12).
In 1918, about 20% of the 20,000 civilian workers, both black
and white, residing in the Canal Zone were Rornan Catholics; the
remainder were mostly Protestants. The American Vincentians
tried to provide the faithful with the same parish facilities and
activities which they would have found prevailing in the United
States. Perhaps too progressive for his times, Fr. McDonald orig-
inally wanted to have a racially integrated parish in Balboa (13).
Here the pastor merely wished to comply with the Latin American
policies of the Panamanian diocese. Within convenient walking
distance of St. Mai-y's, the Zonian government had constructed at
La Boca a segregated housing project for black West Indian
workers. Black Catholics irritated some racially-biased white
parishioners when they attended Mass in Balboa. The racial
attitudes that prevailed in this overseas colony obviously affected
white American Catholics as well. Because of these discriminat-
ory practices in the Canal Zone, Father McDonald encountered
strong opposition to his plans for racial integration. Sensitive to
this prejudice, black parishioners eventually requested and
obtained their own parish churches in Panama City and La Boca,
staffed by white U.S. priests from St. Mary's, Balboa (14).
Like most contemporary U.S. parishes, St. Mary's Mission
should have included a parochial school. White Zonian par-
ishioners supported Catholic education. Once again, the Zonian
government would have to grant the land and the building per-
mission. Fr. McDonald and his Vincentian priests filed a request
to open a parochial grammar school in Balboa. Within a few days,
the governor's secretary sent an official letter turning down the
Vincentian request (15). The Zonian government refused per-
mission on the grounds that no business should exist in the Canal
Zone which was not essential to the operation of the canal. This
refusal set the precedent for the next three decades.
On March 2, 1936, the Hull-Alfaro'treaty, between the United
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States and Panama was signed . Article III, paragraph 5 framed
the essential prohibition to which Zonian officials would
afterwards refer:
With the exception of concerns having a direct relation to the
operation, maintenance, sanitation, or protection of the Canal, such
as those engaged in the operation of cables, shipping, or dealing in
oil or fuel , the Government of the United States of America will not
permit the establishment in the Canal Zone of private business
enterprises other than those existing therein at the time of the
signature of this treaiv.
The Canal Zone administration would not admit that any
necessity warranted private education in the enclave. They classi-
I ied the Catholic parochial school as a private business. From
their point of view, as overseers of the Canal Zone, these adminis-
trators judged that the U.S. Government already provided the
best possible American education in the existing public schools.
According to the treaties with Panama, private enterprises which
competed with Panamanian businesses were forbidden. If Cath-
olics wanted a private school, they should send their children to
already existing Latin American schools in the nearby Republic of
Panama (16). The Zonian officials also expressed fears that a
multiplication of private schools in the enclave would eventually
result in epidemics of tropical diseases spreading among the
children, especially non-whites (17).
For years, Father McDonald and his Vincentian successors in
Balboa tried to reverse this official decision. Catholics living in
the Canal Zone experienced the daily anxiety of prejudice against
themselves and their institutions. Today in Panama, it is difficult
to document evidence of past Zonian discrimination against
American Catholics in jobs, promotions and housing; but old-
timers have told this present writer about their own harsh
encounters with bigots decades ago (18). Veteran priests rioted
how many high-ranking Canal Zone officials were members of
Freemasonry (19). Many prominent bureaucrats belonged to the
Zonian masonic lodges and did not appear to be very friendly to
Roman Catholic interests. Underneath the official interpretation
of the treaty, there lurked, as St. Mary's parishioners were
convinced, another case of anti-Catholic prejudice. Every four
years, when a new governor arrived in office, the Vincentian
pastor of St. Mary's Mission would again seek permission to
establish a parochial grammar school. Each time the Canal Zone
administration would politely refuse the request.
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THE CAMPAIGN FOR A PARO CHIAL SCHOOL.
In the postwar period , American Catholics in Balboa took
advantage of the changing times and forced the Zonian of-
ficials into a showdown on allowing a parochial school. In 1946,
Father Louis Storms, C.M., was transferred from Philadelphia
and appointed as the new pastor at St. Mary's. This young
Vincentian arrived in Balboa where he had previously served
as curate in the Canal Zone parish during World War 11. Fr.
Storms was astounded at the postwar changes in young
people's moral attitudes. These white Zonian teenagers centered
their social lives around Balboa's public high school and its
related activities (20). American youths from all parts of
the United States attended Balboa High and adapted their
lifestyles to the tropical setting. During World War Two, the
Panamanian districts adjacent to the Canal Zone acquired a
bad reputation for their immoral night life. U.S. servicemen on
leave from the military bases indulged their pleasures in the
sleasy bars and night clubs of Panama City and Colon. After
the war, these redlight districts still enoved a prosperous busi-
ness. Motivated by pressure from their peers, Canal Zone high
schoolers were visiting these streets in Panama and involving
themselves in immorality. Police officials in Balboa informed
Father Storms that they found more and more American
youths addicted to narcotics. Living in this artificial environ-
ment of a federal enclave far from the States, Zonian teenagers
tended to he spoiled by this government-planned paradise.
Despite all the recreational facilities which the Canal Zone
provided them, young people were not satisfied. A handful of
foolish youngsters had earned their reputations as juvenile
delinquents and were adversely influencing other students, in-
cluding Catholics.
The Vincentian Fathers in Balboa began a campaign to
protect their young parishioners. Fr. Storms counted on the
cooperation of the Marvknoll Sisters who had arrived during the
war to catechize in the Canal Zone. Priests, sisters, and parents
participated in building up a vigorous athletic program in the
Catholic Youth Organization. Despite all the time, money, and
energy that they were expending, the parish discovered that the
teenagers did not appreciably respond. It was apparent that the
students built their social lives mainly around the local public
schools. More and more, a Catholic parochial school, on both
primary and secondary levels, seemed the only reasonable sol-
ution to the problem.
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In 1949, as a new Canal Zone governor moved into the Admin-
istration Building on Balboa Heights, parishioners of St . Mary's
spontaneously vented their complaints about the parochial school
issue ( 21). They sent letters to the editor of the local newspaper in
Panama City published in English , the Panama -American (22).
This journal .,.,as widely read in the Canal Zone . Their letters
severely scolded the U.S. canal officials for refusing to allow
Catholics a parochial school in Balboa.
Surprised at the response caused by the public letters, Fr.
Storms decided to join in the fray. The Vincentian contacted the
governor's executive secretary, Mr. Gene Lombard, and obtained
permission to publish ex-governor Joseph Mehaffcy's last corre-
spondence replying to St. Mary's request for a parochial school.
The Panama-American printed the administrator's letter of de-
nial, which presented the traditional arguments against any priv-
ate school in the Zone.
In 1948, presidential election campaigns had taken place in
Panama and the United States (23). Panamanian politicians
continued to distract their own people's attention from key
domestic issues by attacking the injustices of the American Canal
Zone treaty. In 1949, even after the elections, Isthmians were still
looking for fresh fuel to stoke the fires of anti-U.S. sentiments.
The,, followed the parochial school issue in Balboa with keen
interest.
For decades, Isthmian businessmen had observed imported
goods from all over the world being sold tax-free in the Zonian
commissaries. Panamanians wanted to sell their own national
products in the Canal Zone. Within the enclave, the Americans
managed their own food markets, butcher shops, clothing and
shoe stores, barrooms, laundries, dairy farm, dry-cleaners, and
other enterprises. These Panamanian entrepreneurs condemned
the Yankee hypocrisy that refused to allow an American Cath-
olic school, but permitted all the se other businesses under
the treaty. Panamanians considered that their postwar develop-
ment was capable of supplying many of these imported foreign
goods and services. Nevertheless, the United States commis-
saries even sold international luxury items in sovereign Panam-
anian territory, and hindered Isthmians from economic compe-
tition. The proposed Catholic school in Balboa thus caught the
lively interest of many dissenting people living outside the
Canal Zone.
During 1949, the newspapers and local radio stations conti-
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nued to draw attention to the parochial school issue. Catholic
laity who attended Sunday Mass at St. Mary's, Balboa, included
American businessmen and diplomatic officials residing in
closeby Panama City (24). These well-informed Americans had a
personal interest in wanting a good U.S.-style private school
available for their children. Affluent Panamanians connected to
the local international circles also expressed a desire to have their
offspring enrolled in a modern parochial school taught by En-
glish-speaking nuns. On Zonian military bases, the Catholic famil-
ies of service personnel had sincere enthusiasm for a religious
school in Balboa to train their children. The Vincentian Fathers
could count on a substantial number of parents ready to support
their educational project.
Because of involvement in civil service jobs and American
labor unions, Zonian workers kept contact with important poli-
ticians through their professional lobbyists in Washington.
Zealous parishioners in Balboa began sending protest letters
back home to prominent federal officials . They expressed their
petitions for a parochial school to national leaders such as
Senator Joseph C. O'Mahonev ( Wyo.) (25), Representative John
McCormick ( Mass .), and President Truman ' s own attorney-
general , J. Howard McGrath . in 1949, these Catholic statesman
wielded considerable political influence in Washington , and their
adverse criticism would threaten the jobs of these overly sensitive
Zonian bureaucrats.
In early 1949, retired General Francis Kosier Newcomer,
moved into the governer's office on Balboa heights to begin four
hectic years (26). During his administration, the U.S. Congress
would convert his canal operation into a self-sustaining, govern-
ment-owned corporation. The complicated negotiations would
oblige him to make nineteen round-trip cruises to Washington.
The parochial school issue in Balboa would force him to take one
of these official ocean voyages.
In October, 1949, the local council of the Knights of Col-
umbus in Balboa decided to write Governor Newcomer a letter.
Acting on their own, the Knights wanted to arrange an interview
in order to acquaint this newly-appointed leader with the basic
problems of the Catholic community in the Canal Zone.
Newcomer agreed to a conference in his office attended by Fr.
Storms and two fourth-degree Knights, Mr. Joe Mauro and Mr.
Jim Cole. At the appointment, the Catholic group amicably
conferred with the governor for over an hour (27). The parish
representatives tried to sound out Newcomer's viewpoints on
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education, but the governor repeated the standard policy against
private schools in the Canal Zone. After the disappointed Cath-
olics returned home, they decided to present their petition for a
parochial school anyhow. The men stayed up half the night
preparing a carefully worded letter, and mailed it out the next
morning.
For about six weeks, the Vincentian parishioners patiently
awaited the governer's answer. Finally, on a December morning
in the Correspondence Department of Balboa Heights, a Catholic
office worker spotted, an a secretary's desk, the governor's reply
readied for mailing to St. Mary's. The letter contained a polite
refusal for a parochial school in Balboa. This information was
surreptitiously forwarded to the rectory at St. Mary's. Fr. Storms
realized now that his parish had to move the confrontation to
Washington.
The priest phoned Mr. Eugene Butler, an experienced legal
adviser to the National Catholic Welfare Conference. This
organization of the American bishops took over the battle, and
immediately informed Senator O'Mahoney about St. Mary's prob-
lem. The senator, a powerful Democratic figure on Capitol Hill,
expressed interest in the case. In 1948, O'Mahoney had been
rumored as a possible vice-presidential running mate with
Truman, but stepped aside for Alban Barkley (28). This politician
from Wyoming could count on his influence with President
Truman. He understood much discomfort any negative criticism
from Capitol Hill caused the Canal Zone bureaucracy. In order to
prevent Governor Newcomer from mailing out the letter of
refusal, O'Mahoney's office cabled a sharp rebuke to Balboa
Heights on December 5, 1949:
Senator O'Mahonev has received communication relative to request
of St. Mar's Ati%sion to establish parochial school in the Canal Zone
from which he understands decision in the negative is liken to be
made today. Senator O'Mahonev asks that a report of the facts be
submitted to hint promptly, and that action on the request be
withheld until he has had an opportunity to study the report and [to]
confer with the Secretary of the Army with whom: lie has already
had preliminary discussion on the matter (29).
Meanwhile, another powerful congressman, John
McCormick, allied himself to the Catholic cause at the urgent
request of St. Mary's parishioners coming from the Bay State.
McCormick angrily sent a threatening cablegram of Governor
Newcomer:
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In relation to efforts lofl St. Marv's Mission to obtain permission for
Catholic school in Canal Zone , which matter you now have under
consideration . I urge further action thereon. This is a matter of vital
importance which I and many other:% in the United States are
watching with deep interest. It is difficult for me to understand why
permission is not granted. i hope that you will act favorably (30).
The mounting pressure did not seriously unnerve Gover-
Newcomer. Well qualified as a leader who had graduated as top
cadet at West Point (1913), Newcomer refused to retract his firm
decision. Despite the threats from Washington, he signed a three-
page letter to the Catholics of St. Mary's in which he adamantly
refused permission for any parochial school in the Canal Zone.
The governor adhered strictly to his predecessors' interpretation
of the treaty with Panama forbidding such private enterprise
within the enclave.
It is useful here to note a thorny side to this parochial school
question , anti -Catholicism. In 1949. American public opinion was
debating the touchy issue of disbursing public funds to aid par-
ochial schools. Anti-Catholic organizations (e.g., Protestants and
Other Americans United For Separation of Church and State)
vehemently opposed spending tax revenues to support Catholic
schools. U.S. Catholics, meanwhile, were attempting to push a
finance bill through Congress which would grant to parochial
school certain funds that only public education then enjoyed (31).
A lively debate raged in U.S. newspapers between the formidable
public school advocate, Mrs. Eleanor Roosevelt , and the
archbishop of New York, Francis Cardinal Spellman (32). Both
sides of the St. Mary's controversy in Balboa were well-aware of
this debate in the United States and its prejudicial aspects.
When Fr. Storms received Governor Newcomer's letter of
refusal, the priest consulted with the two highest members of the
Catholic hierarchy in Panama: the archbishop of Panama, Francis
Beckman C.M., originally from the Netherlands; and papal nuncio
to Panama, archbishop Paul Bernier, a Canadian. The two prel-
ates advised the American pastor that he ought to continue
fighting his campaign at the highest level of political power-Wash-
ington. Fr. Storms departed by plane for the U.S. capital and
arrived for an appointment in Senator O'Mahoney office about
December 9, 1949.
The senator was fully informed of Governor Newcomer's
strict application of Canal Zone policy toward a parochial school.
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O'Mahoney held that it was not the governor's prerogative to
interpret the meaning of the Canal Zone Treaty. That office
belonged to the State Department and the Congress of the United
States. O'Mahonev took the offensive by phoning Newcomer's
superior in the Department of Defense. Because of the senator's
political pressure, the Secretary of War, Mr. Frank Pace, sum-
moned Governor Newcomer to Washington in order to defend his
recent decision on St. Mary's proposed school.
In early January, 1950, Newcomer arrived on Capitol Hill
where he and Senator O'Mahoney carefully analyzed the
governor's letter of refusal, paragraph by paragraph (34). The
veteran politician rebuked the governor for exceeding the limits
of his authority. It was not Newcomer's role to interpret par-
ochial schools as private businesses. The senator defended the
constitutional rights of Catholics to educate their children in
parochial schools, even in an overseas territory like the Panama
Canal Zone. At the end of the stormy session, O'Mahoney strongly
suggested to Newcomer that he rethink his arguments contained
in the official letter to St. Mary's Parish; then, before the governor
returned to Panama, the senator wanted to receive his written
reflections on this matter. If the Catholics in Balboa would re-
submit their petition for a parochial school, they should expect
the Canal Zone authority to have it more enlightened view.
Meantime, O'Mahoney promised to keep President Truman and
the Secretary of Defense informed on this case. The senator's
secretary later told Fr. Storms that Newcomer left the office in a
state of deep consternation.
While Governor Newcomer booked passage on the next ocean
liner headed for Panama, Father Storms rushed back to the Canal
Zone by airplane. In his valise, the priest carried a carcfully-
worded letter, prepared by Senator O'Mahoney, again petitioning
the government for a parish school in Balboa (35). By the time
that Newcomer's ship docked in Panama, an appeal from St.
Mary's Parish already sat upon his desk on Balboa Heights
awaiting his arrival. The governor had to make the crucial de-
cision on a Catholic school once again.
For three weeks, the Vincentian Parish received not a word
from Balboa Heights. While attending a formal reception one
evening, Fr. Storms met the lieutenant governor , Mr. Herbert
Vogel . At this party , Vogel officially informed the priest that the
governor wanted to have a private meeting in the Administration
Building to discuss the renewed appeal for a Catholic school (36).
- 420 -
Fr. Storms called Washington the next day for advice. Gene
Butler of the NCWC informed the pastor that Senator O'Mahoney
enthusiastically approved the meeting.
On the appointed day, Fr. Storms brought along a fellow
Vincentian priest, Fr. Robert Clifford, to witness the interview
on Balboa Heights. With regard to the parochial school issue,
the governor confronted the priest with two basic questions.
Firstly, Newcomer wanted to know why Catholics in Balboa
were not satisfied with the Canal Zone public schools. Fr.
Storms cited reports from the local police about the increased
amount of juvenile delinquency among Canal Zone youth. The
Catholic parishioners did not feel that the public schools prov-
ided the proper moral environment and ethical teachings for
their children.
Next, the governor confessed that he could not under stand
why the Catholics would not accept his executive decisions as
other Zonian religious groups did. Fr. Storms reminded the of-
ficial that persecuted Catholics behind the Iron Curtain in Eu-
rope were struggling to maintain their religious rights against
decrees of unjust governors. The pastor insisted that his
Catholic parishioners had the constitutional right to educate
their own children as they saw fit in Balboa-without having to
cross the frontier into foreign jurisdiction. They held that
the framers of the Canal Zone treaty had never inteded any
prejudicial restriction on parochial schools as private inter-
prise. Fr. Storms insisted that if some organizations were op-
posed to the Catholic School, they (implying the Freemasons)
should come out into the open.
Governor Newcomer withheld comment on the opposition
parties . According to Fr. Storm's account, the executive's face
took on a sorrowed expression and he huried his head in his
hands for a while . Finally, Newcomer promised to make a further
decision on the parochial school question within the next twenty-
four hours . The Vincentians responded jokingly that after thirty
years of waiting , they could wait another day.
True to his promise, Governor Newcomer forwarded his
revised decision next day. The Canal Zone government finally
relented on its hadline position and granted a limited permission
for a parochial school in Balboa. The Catholics had finally won
their three-decade-old struggle with the official bureaucracy.
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EPILOGUE
On April 28, 1950, the lieutenant governor of the Zone
forwarded the official letter that spelled out the provisions for
the Balboa parochial school (37). This document allowed the estab-
lishment of a private primary and secondary school in Balboa
whose initial student body was not to exceed 330 children. The
parochial school would he chartered according to the standards
of The Catholic University of America, in Washington, D.C. After
1957, the number of pupils attending who were non-residents of
the Canal Zone was not to exceed twelve percent of the total
student body.
Parishioners enthusiastically started organizing a first grade
to begin the coming September , 1950. They utilized a large build-
ing that the American Catholic bishops had constructed as a
recreation center for servicemen stationed in the Canal Zone
during World War One. It was located two blocks away from St.
Mary's parish center, and was situated between a masonic lodge
and the local YMCA building . The local council of the Knights of
Columbus had later purchased the large facility from the
National Catholic Welfare Conference . In the 1920's, the building
became a catechetical center for the parish and named St. Francis
Studio . English-speaking Franciscan missionary sisters from
Switzerland who formerly catechized in the Studio now formed
the first faculty of St. Mary's School. The Knights of Columbus
sold the building to the nuns for a token fee.
During the 1950's, more grades were added each year until St.
Mary's developed into a standardized parish school of eight
grades. These European Sisters also tried to institute racial
integration which they had already implemented in their many
other schools located in the Republic of Panama. Unfortunately,
until the pay scales were changed in 1955, few black families in
the Zone could afford even the low tuition. Besides, black f.in-
glish-speaking Catholics already had their own parochial schools
in Panama City and Colon which were founded and supported by
the U.S. Vincentians.
Even though St. Mary's abandoned an early attempt to add a
secondary school, their building campaign doubled the size of the
facility by adding more classrooms and living quarters for the
Sisters (38). In 1959, a new pastor, Fr. James Murphy, C.M.,
replaced the Swiss nuns with a contingent of American Sisters of
Mercy from Brooklyn, New York (39). During the 1960's, the
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parochial school at St. Mary's could compare favorably with most
U.S. Catholic parish facilities. The student body consisted mainly
of children from families of civilian workers around Balboa, and
from the families of the military living on nearby bases. Affluent
Panamanian Catholics from Panama City eagerly tried to enroll
their children within the limited quota for non-U.S. citizens.
The Vincentian successors of Fr. Storms at St. Mary's were
amazed by the marvelous effects that the school had on the
parish. Parents and children were hound closer together within a
solidly Catholic community spirit. St. Mary's School became an
important center for the children's social life and made a valuable
contribution to more effectively spiritualizing Catholic families.
With some exceptions, the families of civilian canal workers and
military personnel did not tend to remain very many years in
Balboa. After only a few years, they usually moved on as
transients to the United States or to other overseas assignments.
They would write hack how much they appreciated and now
missed the unique Vincentian spirit of St. Mary's Mission in
Balboa.
As the political status for Americans in the Panama Canal
Zone changed in the 1970's, so did the fortunes of St. Mary's
School. The Isthmian struggle for full sovereignty over the Canal
Zone culminated in the abrogation of the old canal treaty. In 1979,
the United Statees began turning over land and installations to
the Panamanian government. U.S. government-controlled busi-
nesses were phased out and many privately-owned enterprises
moved into the canal area. The town of Balboa became incorpor-
ated into the Republic of Panama. As fewer U.S. workers and their
families continued to reside on the isthmus, many more Spanish-
speaking Panamanians and Latin Americans were hired to re-
place them in the canal area. St. Mary's School adapted itself to
this changing population and racial integration.
In 1979, the American Sisters of Mercy resigned as teachers
and returned to the United States. Like so many religious com-
munities of the post-Vatican era, the shortage of new vocations
forced reductions in personnel. The Vincentian Fathers at first
left the parochial school in the hands of U.S. and Panamanian lay
teachers. Later, the archdiocese of Panama City took over the
operation of St. Mary's as a distinctly Panamanian private school.
Archbishop Marcos McGrath negotiated with the Panamanian
government to charter St. Mary's officially as it bilingual private
school on the primary and secondary levels (40). It continues to
follow the U.S.-style school calendar from September to June,
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even though the Panamanian school year begins in May. Panam-
anian teachers now outnumber a handful of U.S. Catholic lay
people and conduct a variety of classes in Spanish. The majority
of students are no longer North American. Their surprising racial
and ethnic mixture nowadays would doubtlessly have shocked
Zonian bigots during the years of segregation-especially the
Catholic ones who opposed Fr. McDonald 's plans for integration.
Thanks to the marry changes, St. Mary's School still remains a
monument to the struggle of American Catholic laity for par-
ochial education in an overseas territory. For thirty-five years,
1914-1949, the lay people of this Vincentian parish agitated for
their civil rights in religious education against a stubborn and
prejudiced bureaucracy. Obviously, their victory does not rank as
high as the triumph for racial equality that black workers ac-
complished in the Canal Zone it few years later. Nevertheless,
these white American Catholics contributed to bending and
cracking the Zonian power structure that ultimately had to
surrender to the pressures of changing times.
In 1950, St. Mary's demonstrated a marvelous example of
Vincentian priests and Catholic laity working together to achieve
their civil rights to have a parochial school. They took full
advantage of political forces in Panama and the United States to
overcome apparent anti-Catholic bigotrv in the Canal Zone. In
1999, when the canal area and administrative operations become
fully Panamanian, those involved in the parish and parochial
school of St. Mary's, Balboa, can look hack with admiration on
the zealous parishioners of the mid-twentieth century.
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LES PRETRES DE LA MISSION A SAINT-CYR
Luigi Mi ZZAURI, C.M .
A la mort de M. Vincent (1660), la Congregation de la Mission
etait demeurce pour l'essentiel fidele aux deux taches principales
que Iui fixaicnt ses regles: missions et scminaires (1). Si clle avait
accepte la charge de huit paroisses, celles-ci n'occupaient pas un
grand nombre de scs membres et etaient d'aillcurs unies a des
missions ou a des scminaires. Sous Ic successeur immediat du
fondateur, Rene Almeras (1612-1672, supcricur general depuis
1661), la Congregation dot accepter la paroisse de la cour a
Fontainebleau, sun I'insistance d'Anne d'Autriche (2).
Sous le gouvernement d'Edme Jolly (1622-1697), supcricur
general a partir de 1673, it se verifia que l'offre de la paroisse de
Fontainebleau ne relevait pas du hasard: en 1674 Louis XIV
proposa au general de se charger de la paroisse royale de Saint-
Louis de Versailles (3) et du service de I116tcl des Invalides (4). En
1688 Ies messieurs de la Mission se virent contraints d'accepter
encore le soin de la chapelle du due d'Orleans au chateau de
Saint-Cloud. II devenait evident que la monarchic avait choisi
dcliberCment do confier aux lazaristes les paroisses et fondations
rovales comme clie rCservait aux jesuites Ic confessorat des
membres de la famille royale. On cut la confirmation de ce
principe des Ies premieres annees d'existence de la maison rovale
tie Saint-Cyr
A ses debuts la communaute des dames de Saint-Louis await
etc definie comme un «conservatoire,,, ainsi que Ion disait alors a
Rome pour designer un inslitut dc bienfaisancc hehcrgcant des
jeunes filles, un peu orphelinat, un peu maison d'instruction, et le
recrutement des pensionnaires, pauvres mais nobles, et exposees
au rayonnenlent de la cour du Roi Soled, avail invite les premie-
res dames, ellcs-memos femmes du monde, a adopter un style
d'cducation qui n'avait quasi Tien des sCvCritcs du cloitre. Lors-
que l'idee s'imposa d'introduire un changement d'orientation a
Saint-Cyr, Ic choix de directeurs spirituals se presenta comme Ic
premier acts de la reforms. Cc fut Jacques Charles de Brisacier
(1746-1732) des Missions Etrangeres, qui, scion les mernoires de
Mine. du Perou, suggcra a I'«institutrice» toute-puissantc le nom
de Saint-Lazare (6). On prefera les lazaristes aux jCsuites (7) et Ies
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sources jansenistes n'ont pas manque de signaler la reaction de la
Compagnie. dscuc et irritse (8).
Les raisons de cc choix relevaient cependant du calcul et non
de circonstances contingentes.
Le premier motif a I'origine de cette decision en faveur des
lazaristes tenait au caractere < frano;ais» de la congregation, fun-
dee par un regnicole et formant un des rares instituts rcligieux
d'importance majeure dont le superieur general residat loin de
Rome . On sait la politique quc la France de Louis XIV suivit a cc
sujet , contraignant plusieurs grands ordres a designer des vicai-
res generaux pour leurs provinces fran4aises . A la suite du conflit
()overt entre le Roi Tres Chrstien el la Papaute a propos de la
Regale, des Filles de I'Enfance et de la Declaration de 1682 ct ses
Quatre Articles, la Congregation comme Celle, formee de sujets
qui n'etaient pas toms franccais et exer4aient leur ministcre dans
des pays strangers , s'efforca d'attenuer son caractere national
d'origine et de prendre ses distances vis-a-vis de la cour de
France . Lors de I'assemblse generals de 1685 les reprssentants
italiens deman&rent que fun des conscillers du superieur gen6-
ral fat un sujet des Etats de la peninsulc italienne, mais M. Jolly
s'opposa vivement a cc projet, qui d'ailleurs finit par etre reali-
se (9). Un crise interns nc pouvait pas Ctrs ivitee.
Elle 6clata a la snort de Jolly. Le candidat pour ainsi dire tout
designs, vicaire de Jolly, Maurice Faure (1647-1720), estime a la
cour mail savovard, encourut ('exclusive de Louis XIV. Les Ita-
liens et les Polonais reagirent devant cette intervention politique.
Les visiteurs francais rspondirent - et it est significatif quc cctte
phrase importante air et6 omise dans I'sdition imprimee do La-
cour - «quon ne pouvait pas desoheir an Roi>(10). Nicolas
Pierron (1635-1703) fut slu general mais Ics Italiens adresscrent
un recours au Saint-Siege. Dans l'instruction au prince de Mona-
co envov6 a Rome comrne ambassadeur, la France rspete que «la
Congregation des pretres de la Mission avant ses principaux eta-
hlissemenis en France et peu de maisons Bans les pays strangers,
l'election dun superieur general a tottjottrs regards un francois
sujet du Roi. Le sieur Jolly, superieur general, etant mort pendant
le cotes de la derriere guerre, Sa Majeste jugea qu'une pareille
conjottcture rnerilait gn'on prit de norvelles precautions pour
empecher que i'usage ordinaire ne f{et interrotnpu et quirt stran-
ger tie fiat elu general dune congregation de pretres auxquels ells
confie le soirt des paroisses et chapelles des lieu ou ells fait son
principal sejour, et qui ont d'ailleurs le plus grand Hombre de leers
raisons Bans son royaume. Ainsi le temps de 1'election stunt
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arrive, on fit entendre aux pretres de la Mission que Sa Majeste
avait lieu de s'attendre que non seulement ils choisiraient le plus
digne sujet, mais encore qu'ils prendraient garde a tie pas elire un
etranger» (11). Pierron presenta sa propre election comme totale-
ment libre (12) mais le pape ne fut pas du memo sentiment (13).
Le second motif qui fit pencher la balance en faveur des
lazaristes a Saint-Cyr fut Ic genre de formation et le type de
spiritualite qu'ils trasmettaient . Mme. de Maintenon s'etait con-
vaicue , a ('experience , de la necessite d'inflechir ('orientation de
la maison qu 'elle venait de fonder et qui ne devait a aucun prix
d'etre exposee a des deviations ou des irregular - ites. Les vertus
fondamentales devaient etre humilite et sirnplicite sans aucun
<<esprit singulier ». 11 faudrait que les jeunes filles et les jeunes
dames qui en avaient le soin rcnoncent aux attitudes trop recher-
chees, a la hauteur, au babil sans (rein, a tout caractere mondain.
Leur dormer le goat des belles-lettres , les rnoyens de briller dans
la conversation , pouvait gater les vertus de leur sexe, caracteri-
secs au j ugement de Mme . de Maintenon par lc silence et la
sournission ( 14). Toutes ces qualites morales , les 'Lazaristes s'ef-
forcaient de les inculquer aux Filles de la Charite, et rien ne
convicndrait mieux que d'en penetrer les demoiselles de Saint-
Cyr. Selon Mme. du Perou Ic general presenta des objections fort
solides : 1°) la Congregation avait ete fondee a ('intention des
pauvres gens des campagnes ; 2°) les regles de la Mission lui
defendaient d'assurer la direction de communautes de femmes.
Le Roi refuta ces observations par toute une suite d'argu-
ments: 1°) chaque regle souffre exception ; 2°) Saint-Cyr nest pas
un couvent ; 3°) la communaute des dames de Saint-Louis ne
forme qu ' une partie de la Maison , qui comprend 250 jeunes filles,
dont la charge spirituelle constitue en elle-memo une « mission>>
perpetuelle ; 4°) les jeunes filles sont nobles , it est vrai, mais
placees dans des conditions particulieres qui excluent tout carac-
tere profane ou mondain ; 5°) au reste dans les missions on nc fait
pas de distinction cntre nobles et pauvres gens (15).
M. Jolly prit du temps, en parla en conscil, et peu de moments
apres porta a Versailles la reponse affirmative de la Congrega-
tion. Louis X1V s'en rejouit. Scion Mine. du Perou, qui rejoint ici
Ic sentiment des meilleurs observatcurs de son temps, le Roi
n-Lcmc, lorsqu'il avait les rnoyens d'imposer ses volontes, preferait
que ses sujets lui domncnt volontairement leur consentement.
Depuis le transfert de Noisy a Saint-Cyr dans fete 1686, it
await fallut pourvoir la cornrnunaute, le personnel et les demoisel-
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les d'un personnel religieux charge de la messe et des offices
quotidiens. Le cure de la paroisse de Saint-Cyr avait etc expresse-
ment exclu de cette charge et de toute jurisdiction sur la raison.
Des ecclesiastiques ayant la confiance de «1'istitutrice» et de
Mme. de Brinon avaient preche et assure, sans regularite, une
direction spirituelle qui manquait manifestement d'unitc. Une
organisation reguliere s'imposait.
Un contrat fu redigc et conclus. La Congregation s'engageait
a envoyer a Saint-Cyr six pretres et trois freres, pour assurer la
celebration des messes et des offices liturgiques, pour adminis-
trer les sacrements, pour dispenser l'instruction religicuse aux
dames, aux converses, aux pensionnaires et aux domestiqucs. En
echange les dames s'engageaient a verser la somme annuelle de
quatre cents livres pour chaque prctre et de trois cents pour
chaque frere, soit au total trois mille trois cents livres, plus cinq
cents livres pour les frail de visite et autres charges du superieur
de la Mission vis-a-vis de Saint-Cyr, et l'entretien des batimcnts,
sans oublier ICs depcnses pour les malades (16). L'eveque de
Chartres, Paul Godet des Marais (1648-1709) (17) dressa un regle-
ment dont it faut rclever les deux points Ics plus interessants.
D'abord Ic superieur general etait admis comme superieur imme-
diat de la Maison sous I'autorite de 1'evcque de Chartres:
«Commettons et deputons par ces presences le superieur gene-
ral de laditte congregation pour faire les fonctions de superieur
irnrnediat de votre Maison sous 1'entiere dependance et autorite
(quant a cette fonction) de nous et de nos successeurs les eveques
de Chartres, en qualite de superieurs majeurs tant et si longuement
que le Roi et les autres Rois ses successeurs trouveront bon que
votre Chapelle soil desservie et votre Communaute dirigee par les
dits pretres de la Mission, et lui donnons pouvoir d''y faire les
visites et d'exercer route jurisdiction necessaire pour le bon gou-
vernement de laditte Communaute conformement aux constitu-
tions et reglemenis qui sont ou seront par nous approuvees».
On prevoyait bien entendu qu'un superieur local serait a
meme de suppleer le gcncral a cause de ses infirmites et de ses
charges. Ensuite Ic point relatif aux missions que les six pretres
auraicnt a Bonner sur les terres de I'abbave de Saint-Denis et sur
celles que l'institut de Saint-Cyr viendrait a posseder(18). Quel-
ques annees plus tard le nombre des pretres de la Mission affectes
a la maison fut augmente: deux pretres, eventuellcment ages de
moms de 30 ans, et un frere, destines a I'evangelisation sur les
terres relevant de Saint-Cyr. La pension de ces «missionnaires»
etait portee a 600 livres pour couvrir les frail du deplacement. On
ajoutait 600 livres pour les remedes et la lampe du Saint-Sacre-
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ment et 500 livres pour le hosties et le vin de la Messe, outres des
depenses extraordinaires pour ics confesseurs, le directeur des
retraites et le visites du supericur (19).
L'etablissement des Lazaristes a Saint-Cyr se fit le 9 aofit
1691. En peu de temps la communaute des lazaristes s'adapta au
rythme de vie de la fondation de Saint-Cyr. Unc habitation com-
mode fut construite pour les messieurs, dcssinee par Jules Har-
douin-Mansart (1646-1708), et une petite maison de campagne leur
fut attribuee a Fontenay-lcs-Flcury.
La presence des Lazaristes a Saint-Cyr peut etre observes en
examinant trois questions: le theatre, le quietisme, le jansenisme.
Les pretres de la Mission se rangeaicnt de notoriete publique
parmi les adversaires des spectacles . Francois Hebert
(1657-1728 ), cure de la proisse royale a Versailles , fut un de ceux
qui s'opposerent aux representations theatrales que Saint-Cyr
avait donnees avec le susses que Pon Bait a la Cow et a la Ville, et
auxquelles avaient assiste des ecclesaistiques de haut rang et de
grand renom . Tandis que ('admiration croissait pour 1'ex6cution
donnee par les demoiselles d'Esther et encore d'Athalie, le cure de
Versailles manifests sa desapprobation avec l'autorite qui s'atta-
chait a sa personne et a sa charge. Il ctait hostile a la presence des
hommes d'Eglisc a semblables divertissements; des considera-
tions morales Ic poussaient a deconseiller des spectacles pour un
large public; it admettait les exercises theatraux clans les colleges
des garcons , en raison des fonctions auxquelles devaient se prepa-
rer les jeunes gens, mail non pour les jcunes filles. Celles-ci
«doivent pour etre sages airner la retraite et lours maisons, doivent
eviler de se faire voire et demeurer cachees» ( 20). En tout cas les
spectacles avaient deja cesse d'etre des evenements mondains a
Saint-Cyr quand les Lazaristes en rccurent la charge, et les repre-
sentations donnees plus tard le furent confidentiellement et sans
aucun eclat.
Dans la controverse quietists les lazaristes furent hostiles a
Molinos et a Mme. Guyon. Le premier document de Edme Jolly
contre le quietisme anticipa sur la condamnation dc Molinos. Le
supericur general avait saisi l'evolution de la situation des la fin
d'octobre 1684 en reconmandant la meditation traditionelle de la
Congregation, de type discursif. Cette «oraison nouvelle... elevee
et extraordinaire' est en soi une chose bonne lorsqu'elle vient de
Dieu. Elle peut susciter des illusions quand c'est la creature qui
vent la conquerir, et risque cc faisant la perte des vertus chretien-
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nes. Et it conclut: «Mon intention... West pas de blamer la contem-
plation mais d'eviter que noes ne nous ingerions par nous-
memes- (21). Apres la lettre circulaire du cardinal Cybo, M. Jolly
mit en garde sa congregation contre le peril de 1'oraison «de
quietude on de pure foi-, communiquant ensuite a chaque maison
la condamnation de Molinos (22).
Lors de cette premiere periode, le probleme du quietisme
etait etranger a la plus grande partie des maisons francaises des
lazaristes, mais non pas a celles d'Italie, a en croire cc que le
visiteur de la province d'Italie, Pier Francesco Giordanini ecrivait
dans une circulaire du 18 decembre 1700:
-le suppose de plus que Votre Paternite sail ce qui est arrive it
y a quatre ans a no sujet de cette province, qui pour de semblables
imprudences fut denonce et emprisonne par 1'Inquisition, et apres
sa reputation perdit encore sa vocation, le superieur general
l'avant renvove pour cette a/faire>> (23).
Avec la venue de Madame Guyon a Saint-Cyr et le succes
imprevu de ses idees, surtout chez ics jeunes novices de l'institut
de Saint-Louis, se produisit une explosion. Le prudent Hebert, qui
avait fait tres superficiellement la connaissance de Mme. Guyon,
fut parmi ceux qui s'opposerent a elle. Plus tard it affirma dans
ses Memoires que cc n'etait pas a tous qu'il etait permis de lire
des ecrits de theologie mystique, et que de leur cote les auteurs
d'oeuvres de cc caractere auraient d0 faire preuve d'assez de
circonspection pour ne pas donner I'irnpression de vouloir pene-
trer les secrets de Dieu (24). A l'intcricur de la «maison royate> cc
furent les lazaristes les premiers a s'apercevoir de la presence et
de la circulation d'ecrits de Mme. Guyon. On y parlati trop de
«pur amour- et les exigences ascetiques paraissaient en souffrir.
It semble cependant que I'un des Messieurs ait pris avec Mme. de
la Maisonfort, la defense de Mme. Guyon (25).
La controverse sur le «pur amour- n'eut plus d'echos dans la
maison de Saint-Cyr, communaute des dames et classes des de-
moiselles, apres la reaction energique de 1'epouse du Roi, que les
pre-es de la Mission seeonderent dins leur ordre. Beaucoup plus
sericuse par comparaison fut la crise ouverte par l'acceptation de
la bulle Unigenitias. Le supcrieur des missionaires de Saint-Cyr,
Jacques Brideray, confesseur de Mme. de Maintenon, fut suspecte
de sympathie pour le jansenisme. Informe, la fondatrice do Saint-
Cyr prefera ne pas donner credit a ccs accusation, et cc fut Iui qui
I'assista a son lit de rnort, le 1.9 avril 1719; it fut plus tard, en 1727,
eloigne de Saint-Cyr pares que - scion les Nouvelles ecclesiasti-
ques - I'eveque de Chartres, tout en sachant qu'il await adhere a
I'Unigenitus, ne le jugeait pas assez resole contre les jansenistcs
et les appellants (26).
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Au nouveau superieur de la maison, Pierre-Ignace de la Grue-
re, qui se montrait desireux de prendre tres au serieux les taches
de son superiorat de Saint-Cyr, le general Jean Bonnet (1664-1735,
superieur general depuis 1711), adrcssa des instructions sur le
comportement a adopter. Le principe inspirateur etait Ia sanctifi-
cation des 40 dames et des 250 demoiselles «qui doiveut edifier le
siccle et les cloitres et peupler le ciel- (27). Ce n'etait pas une tithe
facile. De memo que Job rencontra plus d'obstacles souleves par
sa femme que par ses ennemis , de memo it pourrait arriver que
les missionnaires eussent a souffrir d'avoir affaire a des femmes:
'tuner aut antat aut odic, nihil tertiunt» (28). M. Bonnet invitait le
superieur a une attitude equilibree, sagace, independante, evitant
lout autant la versatilite que la fadeur (29). II conseillait enfin de
savoir former les penitents a l'usage de la confession. La juste
mesure etait d' une foil par semaine . Plus aurait ete insupporta-
ble. On notera avec interet une allusion de M. Bonnet au prece-
dent superieur de Saint-C,yr, qui aurait passe cinq a six heures le
matin et tout autant I'apres-midi au confessional : un signe elo-
quent de la disponibilite des Messieurs de la Mission quant a
I'emploi de leur temps (30). Les instructions de M. Bonnet se
poursuivent sur un ton des plus peremptuires: ne pas tiller aude-
vant des penitentes, car elles ont du rnepris pour les confesseurs
qui Ies sollicitent; entendre en confession (curs seuls peches et
non ceux des autres: 'Ii rte fact pas refuser leers vrays besoins,
mais it tie faro pas se prostituer a routes leers phantaisies , autre-
ment ce tie saroit jamais fait- (31).
Sur un aspect important de l'activitt des Prttres de la Mis-
sion a Saint - Cyr, precisenlent Ies missions inttrieures , on possede
un document interessant , le livres des aurnones pour les annees
1715-1781, conserve Bans Ic fonds de Saint-Cvr ( 32). On salt que Ia
Maison fonder par Louis XIV disposait , surtout grace a Ia manse
abbatiale de Saint-Denis eteinte a son profit, dune fortune consi-
derable, que la bonne gestion ne cessa d'accroitre au cours du
XVIIII siecle . II etait entendu que les dames devaient se substi-
tuer aux anciens possesseurs de leurs terres clans 1'exercice de la
charite et distribuer des aumones sur les paroisses dtsormais
rattachees a Saint-Cyr dans I'ordre temporel . Ces aumones
etaient d'ordinaire distributes en octobre ou apres Piques. C'e-
taient les messieurs de Saint-Lazare qui etaient charges de les
remettre durant leurs missions, soit directement aux bcneficaires
soit aux cures . Pour one periode de 66 ans, 1925 livres en moven-
ne furent annuellement distribuees . En 1720 on lit:
"De Paris de M. L'F vique de Chartres , Von na pas fait la
distribution d'atftnones acoututnees dins Ies paroisses a cause que
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le bled estoit a bon marche, qu'il v avoit abondament du fruit et
des legumes , en sorte que le peuple estoit a son aize , et quau
contraire les billets de banque et l'extreme rarete de !'argent avoit
si fort encherv les ouvriers , la viande et toutes les choses necessai-
res a l 'entretien qu'on a eu beaucoup de peine a faire subsister la
Maison» (33).
On releve dans le livre des aumones maints incidents mi-
neurs : personnes victimes d'incendics ( 34), soins a des
blesses ( 35), families ruinees (36), enfants trouves ( 37), dons a des
paroisses pour la benediction des cloches ou pour des ornements
liturgiques ( 38), a des mattresses d'ecole (39), a une femme pour le
chauffage de son logis (40), a une autre en compensation dune
somme perdue a cause d'un malentendu aver ('intendant (41),
enfin distribution au tours des missions d'aumones, d'images
pieuses, de crucifix et d'objets religieux (42).
Les pretres de la Mission remplirent leurs fonctions liturgi-
ques, spirituelles et charitables jusqu'en 1791, lorsque lour refus
d'adherer a la Constitution civile du Clerge les exila dc la maison
qu'ils ne devaient plus revoir (43). Ils avaient travaille en parfaits
union de vues avec les dames do Saint-Louis durant un siecle
exactement et, tout comme elles, rempli scrupuleusement les
obligations prevues par le traits de 1692, exer4ant une action
rcligieuse discrete, sobre et prudente, tout a fait accordec a
l'esprit dune institution exposee par sa nature et sa situation aux
dangers conjugues de la mondanite, de la spiritualite exaltee et de
la dispute theologiquc.
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ABBA GABRA MIKA ' EL, IL MARTIRE CATTOLICO ETIOPICO
Nonostante siano trascorsi oltre cento anni dalla sua morte,
la biografia o, come dicono gli etiopi, it gadla -la lotta spiritua-
le» di, ahha Gabra Mika'CI e ancora da scrivere. E auspicabile
the nei prossimi anni qualche studioso si accinga a scriverla
sulla base sia degli archivi europci ed etiopici sia delle tradizioni
orali ctiopiche, le quali in molti casi si sono rivelate insosti-
tuibili.
In quests poche pagine saranno esaminati motto brevemente
I'ambiente culturale c politico in cui abba Gabra Mika'cI e nato e
cresciuto, la sua ricerca delta verita evangelica ed it suo Martirio.
Abba Gabra Mika'el nacque net 1791 a Dibo DidanS Mehrat,
nelle vicinanze di Martula Marvam, net Goggam, regione situata
alla destra del flume Abbav o Nilo Azzurro. Suo padre si chiama-
va Akilo, rna ignoro it nome di sua madre. Egli crebbe dedicandosi
alto studio c, all'eta di venticinque anni, entri net convento di
Martula Mai- vam per farsi monaco volendo rinunciare at mondo e
dedicare tutta fa sua vita a Dio e allo studio delle scienze religiose.
Visto it suo incredibile desiderio di imparare, i monaci anziani di
Martula Marvam gli consigliarono di andare at monastero di
Dabra Mosa a di dedicarsi altos tudio del Mashafa Manakosat
«libro dci monaci».
In quest 'ultimo monastero abba Gabra Mika'cl non trovo
('esperto in materia per it quale vi si era recato, e quindi decise di
recarsi a Gondar, net Begameder, the e stato per secoli uno dei
maggiori centri culturali ctiopici. A Gondar abba Gabra Mika'ei
trovo I'alaga Walda Sellase, nativo dello ;awa, esperto non solo
del suddelto Mashafa Manakosat ma anche dello abu Saker, e
trovo anche it dotto Azag Lameh, esperto in altri campi nei quali
abba Gabra Mika'et non perse occasione di addentrarvisi.
Proseguendo nei suoi studi, pero abbii Gabra Mika'cl si rese
conto the i suoi maestri, essendo divisi in tre correnti teologiche,
gli impartivano degli inscgnamenti di cristologia contraddittori, e
questo fatto gli causo una profonda crisi di coscienza the to porto
a decidere di cercare ovunque la verita evangelica.
Per nwglio comprendere la crisi di abba Gabra Mika'el c
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opportune tracciare un quadro schematico delta situazione politi-
ca e culturale nella quale egli nacque e crebbe.
1) Dopo I'espulsione dei Portoghesi e dei missionari (1632), i
primi arrivati per aiutare l'Abissinia nella sua lotta contro it
rnusulmano Gran «il Mancino», e i secondi per riscuotere it
prezzo che si doveva pagare per I'aiuto dei primi, cioe la convcr-
sione del paese at cattolicesimo, l'Etiopia torno a chiudersi net
suo secolare isolarnento accentuato dall'ostilita ormai manifesta
contro i cattolici e contro gli Europei in generate. Di conseguenza,
dagli ultimi decenni del XVII secolo in poi, i rapporti dell'Etiopia
con gli stati europei divennero piu rari.
II regno etiopico, vinti i musulmani, dovette difendersi anche
dagli invasori Galla di religione pagana e, sotto la guida dei suoi
sovrani si batte energicamente per contrastare it passo ai nuovi
invasori.
Fasiladas (1632-1657) stabili la sua capitale a Gondar, net
Dambeya, a nord del lago Sana, cioe in una regione ritenuta piu
sicura contro le invasioni Galla the non to Sawa. Ma, malgrado
tutto, I'invasione Galla continuava a progredire; sebbene i negus
si servissero talvolta delle stesse tribe galla come truppe merce-
narie, questo fatto non faceva altro the favorire nuovi contatti e
provocare move ambizioni di conquista. Si giunse cosi, nella
seconda meta del secolo XVIII, al periodo dei condottieri galla
che soggiogavano la volonta dei negus; cosi i grandi feudatari
delle provincie etiopiche affermavano sernpre piu apertamente la
loro indipendenza rispetto at sovrano, cosi debole.
La dinastia salomonide continuava a rimanere sul trono con i
negus di Gondar; I'Etiopia, pero, era ormai caduta in una comple-
ta anarchic.
Net 1855, pero, entro a Gondar, dopo una aspra lotta, un
condottiero nativo del Qwara, ad occidente del lago Sana, di norne
Kasa, it quale aveva riunito intorno a se un forte esercito ostile a
ras 'Ali, capo dei pretoriani di Gondar. Kasa, impadronitosi del
potere, sali al trono con it nome di Teodoro 11, con 1'intento di
unificare nuovamente I'Etiopia, impresa the realizzo con energia
spesso feroce.
Con I'avvento at trono imperiale di Teodoro 11 Si apri un
periodo nuovo nella storia dell'Etiopia the segno la fine dell'anar-
chia e la ripresa dei rapporti con I'Europa. In questo periodo
numerosi Europei, specialmente Inglesi e Francesi, penetrarono
in Etiopia per scopi essenziahnente politici.
Questa era la situazione politica nella quale visse abba Gabra
\iika'e1,
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2) GIi etiopi, pur sostenendo the Cristo e perfetto uonm e
perfetto Dio, the la natura umana non a mutata in natura divina
nc quest'ultima in quella umana, non arnmettono I'esistenza di
due nature in Cristo per non cadere nell'crrore di Nestorio. Infatti
essi dicono the -dove esistono due nature ci sono anche due
persone-, perche non esiste natura senza una propria persona, ne
persona senza una propria natura. Percio, secondo i teologi etio-
pici, i sostenitori delic due nature in Cristo non solo sono seguaci
di Nestorio, ma sono anche sostenitori dell'esistenza di quattro
persone nella Trinita.
Ma Ia disputa the agito maggiormente I'Etiopia, e the condi-
ziono la vita stessa delta Chiesa, fu la questione dell'unzione di
Cristo. Essa venue dibattuta per secoli fra i teologi provocando
non di rado conflitti sanguinosi.
Le scuole teologiche etiopiche erano tre: Karra, Qehat e
Ysagga Leg. Tesi connme delle tre scuole teologiche era la deifica-
zione della natura umana di Cristo. Lc discussioni nascevano
quando si cominciava a trattarc le modality di questa deificazio-
ne. Per i Karra e per i Ysagga Leg la deificazione delta natura
umana di Cristo e avvenuta mediante l'unionc delle due nature,
quella divina c quella umana; per i Qebat, invece, essa a avvenuta
non metiante I'unione bensi mediante I'un•z.ione.
Per i Karra ed i Qebat tutte le operazini, Ic passioni c le
necessity Bella natura umana di Cristo sono state soppresse
mediante I'unione delle due nature. Tulle Ic azioni del corpo
compiute da Cristo Sono state fatte soltanto con un atto di
volonta. Per i Ysagga Leg, invece, la natura umana di Cristo
rimane distinta da quella divina. L'esistenza delle necessity natu-
rali del corpo di Cristo e reale - c quindi non volontaria -
perfettamente uguale a quella di ogni essere umano sulla terra.
Da tutte e tre le scuole pero era amniessa, come conseguenza
delta deificazione Bella natura umana, Ia filiazione naturale, c non
adottiva, di Cristo anche come uomo. Solo the i seguaci Bella
scuola di Ysagga Leg erano accusati di adozionismo e di nestoria-
nesimo non solo perche ammettevano delle necessity naturali
nella natura umana di Cristo, ma anche perche essi riconoscevano
the Cristo, come uomo, ha ricevuto quelle grazie e quci doni
creati per mezzo dci quali c diventato primogenito, Sacerdote,
profeta, re ed apostolo.
Secondo i seguaci della scuola Karra, I'unzione dello Spirito
Santo equivale all'unione the ha tolto la duplicity delle nature;
percio essi affcrmavano the it Vcrho a l'ungente, l'unto e l'unzio-
ne (la forma in etiopico 6 rvald geb'e) e cioe egli stesso ha unito a
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se stesso la natura umana della sua distinta persona dcificandola
in senso proprio; quindi per la scuola Karra la deificazione e
avvenuta mediante l'unione delle due nature.
Secondo i seguaci della scuola Qebat, l'unione ha soltanto
tolto la duplicity delle nature, la deificazionc della natura umana
di Cristo in senso proprio, invece, e avvenuta mediante l'unzione
dello Spirito Santo. II Padre e I'ungentc, la natura umana a ('unto,
lo Spirito Santo e I'unzione, l'unzione intesa nel senso di inabita-
zione dello Spirito Santo net Verbo mediante l'immanenza dell'u-
na nell 'altra dells Pcrsone divine.
Secondo i seguaci della scuola Yasagga Leg, to Spirito Santo,
nell'ambito trinitario, e la vita del Verho; in ordine alla natura
umana, invece, c Bono. II Padre e I'ungente, la natura umana e
I'unto, to Spirito Santo a I'unguento, it dono creato conferito alla
natura umana di Cristo. Quanto alla deificazione della natura
umana, secondo i seguaci della scuola Yasagga Leg, essa%avvenu-
ta mediante I'unionc dclle due nature , unione the pert non ha
tolto la duplicity delle nature. Infatti questa scuola ammetteva
the Ic condizioni delta natura umana di Cristo durante tutta la
sua vita terrena Grano perfettamente uguali a quelle di ogni
essere umano sulla Terra.
13 ncccssario tottavia toner presente the tutto questo riguar-
da Ic discussioni c Ic disquisizioni delle scuole teologichc mentre,
at di fuori di esse, si puo affermare the la Chiesa Ortodossa
d'Etiopia professa, in cristologia , una fede non molto lontana da
quella cattolica . Essa infatti ammette in Cristo una natura umana
perfetta con tutte Ic sue esigenze naturali.
L'altro argomento sul quale Ic scuole teologichc etiopiche
discutevano accanitamente riguardava it dovere ammettere due
oppure tre nascite in Cristo. I monofisiti rigidi , e cioe i seguaci
delle scuole Karra e Qebat sostenevano due nascite : la nascita dal
Padre nell'eternita e la nascita dalla Vergine nel tempo; invece i
nwnofisiti modcrati, cioe i seguaci della scuola Yasagga Leg,
sostenevano tre nascite: dal Padre, dalla Vergine e dallo Spirito
Santo, mediante l'unzione ricevuta nella sua natura umana e per
mezzo dclla quale egli e primogenito di tutte le creature. Abba
Gabra Mika'el era sostenitore di quest' ultima dottrina.
Qucste, molto schematicamente , erano le posizioni dottrinali
delle tre scuole teologiche etiopiche, e ciascuna di esse considera-
va le altre eretiche.
Abba Gabra Mika'cI, prendendo parse attiva alle discussioni c
Ale disquisizioni, aveva aderito alla scuola Yasagga Leg, ma non
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era affatto soddisfatto delta sua scelta e quindi decise di studiare
attentamente to Havmanota Ahaw «Fidcs Patrum,'. Ma. come e
noto, questo codice c stato sottoposto a varie correzioni per
adattarlo alla fede ortodossa ctiopica e, poiche tali correzioni non
sono state sistematiche, non fu difficile per abba Gabra Mika'eI
accorsi di tale fatto. La scoperta di tali alterazioni to sconvolse e
to spinse a confidarsi con it suo amico e maestro alaqa Walda
Scllase. Cosi i due monaci, dopo un attento esamc di coscienza,
decisero di rigcttare gli insegnamenti cristologici delle tre scuole
teologiche, Karra, Qebat e Yasagga Leg, e di accettare soltanto le
verita esposte nelle Sacre Scritture.
Abba Gabra Mika'eI penso di ricominciare dai luoghi dove
Gesu Cristo era nato, aveva vissuto, aveva insegnato ed era morto
per la salvezza degli uomini, la Terra Santa. Cosi egli, malgrado
l'eta non piu giovane, lascio Gondar ally volta di Massawa dove
contava di imbarcarsi e, durante questo tragitto, trascorse qual-
che settimana nei maggiori conventi dell'Etiopia tigrina: Dabra
Barbaro, Gundagunda e Dabra Bizan.
Arrivato net Porto eritreo net mere di novembre del 1840,
ahbii Gabra Mika'el attcse invano una nave che to portasse sull'al-
tra sponda del Mar Rosso e, dopo cinquanta giorni, prostrato dal
caldo c dalla lunga attesa, vide una nave accostare. We discesero
tre monaci etiopici di ritorno da un viaggio a Gerusalemme ed
ahha Gabra Mikd'ol si informo da loro circa i particolari del
viaggio che desiderava intraprcudere. Essi to informarono che,
essendo passati dal Cairo, it Patriarca aveva fatto loro le piu
vibrate rimostranze per it fatto che si tardava tanto a chiedergli it
nuovo Metropolita per I'Etiopia, essendo la sede vacante da circa
dodici anni. II Patriarca aveva consegnato Toro delle lettere da
pot-tare ai vari principi dell'impero e, poiche i tre monaci sarebbe-
ro ritornati at Cairo per chiedere it nuovo vescovo, abba Gabra
Mika'ol penso di unirsi a lord fino at Cairo in quanto, oltre che
viaggiare in compagnia, ciu gli avrehbe dato Ia possihilita di
consultare la somma autorita dottrinale, it Patriarca, e fugarc
cost i duhhi che gli torturavano I'anima.
Anche i grandi fcudatari detl'impero etiopico, chc miravano
at trono iniperiale, avevano intenzione di chiedere it nuovo vesco-
vo, poiche solo at vescovo spettava di incoronare I'imperatore, ed
avere at proprio fianco it capo spirituale delta Chiesa era un
grande vantaggio rispctto agli avversari politici.
I tre pellegrini ed abba Gabra Mika'el, viaggiando da Massa-
wa verso l'interno dell'Etiopia, attraversarono it territorio di
uno di qucsti grandi feudatari, it dagival Webo e, giunti a
Ilawzan, net Tegray, to incontrarono. Egli, che in quel periodo
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coltivava appunto l'idea di assicurare all'Etiopia la «guida
spirituale<> e di salire al trono imperiale unificando I'Etiopia
sotto 1'egemonica posizione del Tegray, proprio quel Tegray the
I'aveva combaituto con tutti i mezzi, organizzo immediatamente
un'arnbasceria, di cui faceva parte arrche abba Gabra Mika'il.
Inoltre, poiche in quel momento ad Adwa si trovavano degli
europei, tra cui it canto Giustino De Jacobis, it tedesco doctor
Shimper e l'inglese Coffin, Webe pens6 di far accompagnare
I'ambasceria da uno di questi europei in qualita di guida. La
scelta cadde su Giustino De Jacobis e, it 21 gennaio 1841, la
delegazione parti per Massawa.
Durante it viaggio abba Gabra Mika'cl e Giustino De Jacobis
ebbcro frequenti discussioni sulk nature di Cristo.
Arrivati al Cairo, gli egiziani designarono come vescovo d'E-
tiopia abba Enderyas, un giovanotto di circa venti anni it quale
non era cresciuto nelle scuole della Chiesa alessandrina ma in
quelle di fede protestante, degli Inglesi del Cairo e di Malta. Egli
venne consacrato vescovo con it nome di Salama it 24 maggio
1841.
Abba Gabra Mika'cl prego it nuovo vescovo di spiegare alla
delegazione etiopica it seguente passo evangelico: (<Io ascendo al
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro), (Gv. 20,17). lI
giovanc vescovo rimase interdetto e disse loro the potevano chic-
dere spiegazioni al Patriarca. A questo punto abba Gabra Mika'el
replica: «Quando saremo in Etiopia e vi domanderemo la soluzio-
ne di qualche problema religioso , ci manderete ancora dal Pa-
triarca oppurc costui verra in Etiopia? Se non siete istruito, the
cosa venite a tare nel nostro paese ? *. L'abuna , non riuscendo a
contenere la propria collera, lo chiamo «malvagio, vecchio mono-
colo», ed abba Gabra Mika'c1, con molta calma, gli rispose: <<se in
ho perso un occhio non ho perso per questo la conoscenza dci
misteri e sono in grado di rispondere alle obiezioni; quanto a voi,
invece, sembra the abbiate perso le due specie di luce; infatti siete
abbastanza monocolo nel corpo, ma molto di piu nello spirito e la
vostra ignoranza a palese! <.
Abba Gabra Mika'e1, assieme ad altri ventidue etiopi, dal
Cairo si reco a Ronia al seguito del De Jacobis the lo fete
incontrare con it Papa. Da qui, dopo una breve permanenza
nell'ospizio di Santo Stefano dei Mori, parti per la Palestina.
La lunga permanenza a Gerusalemme gli offri l'opportunita
di approfondire le sue ricerche teologiche visitando i monasteri c
le chiese delle diverse confessioni religiose.
Ritornando al Cairo, abba Gabra Mika'el ed i suoi compagni
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volevano sapere dal Patriarca, prima di rientrare in patria, quale
formula dotu-inale aveva scelto it nuovo abuna, cone base per it
suo insegnamento, tra quelle insegnate dalle tre correnti teologi-
che etiopiche. Quando gli etiopi furono ricevut dal Patriarca,
ahha Gabra Mika'el gli pose la seguente domanda: ,Perche non
credete che Gesri Cristo ha ricevuto I'unzione dello Spirito Santo
come insegna la Sacra Scrittura?»; it Patriarca gli rispose che la
sua fede era quella professata dalle Chiese orientali, la siriaca, la
greca, I'armena, ccc. Non soddisfatto, abba Gabra Mika'cl lo
riporto ahilmente sul terreno della Sacra Scrittura, ed it Patriar-
ca non rispose ma promise di farlo dopo qualche giorno. Nell'atte-
sa Bella risposta del Patriarca, ahha Gabra Mika'el si incontro con
gli armeni, ma ne rimase insoddisfatto. Infine iI Patriarca, dopo
una attenta meditazione, nel torso di una assemblea del consiglio
patriarcale ally quale erano invitati anche gli etiopi affermo:
«Noi, conic tutti i cristiani, crediamo che Cristo ha ricevuto
I'unzione dello Spirito Santo" e consegno ad abha Gabra Mika'el
una lettera dogmatica.
Dopo cio, la delegazione etiopica ed it De Jacobis, I'I I feb-
braio 1842 ripresero it viaggio di ritorno a giunsero a Massawa it
3 aprile dello stesso anno.
11 nuovo vescovo etiopico abuna Salama, intanto, arrivo in
Etiopia nel giugno del 1841 e, giunto a Halav, nello Akkalaguzav,
free sapere al dagivat Webc che non avrebbe proseguito iI viaggio
se prima non fossero stati espulsi i rnissionari cattolici. Webs non
solo non fete espellere i missionari, ma rnando dei soldati da
Salama per costringerlo a proseguite ed egli, capita l'errore
commesso, riprese iI viaggio a giunse ad Adwa it 12 novembre
1841 dove fu accolto trionfahnente.
11 21 novembre che, secondo it calcndario etiopico, e la festa
di Maria, Salama si reco ad Aksum per celebrare la messa nella
chiesa dedicata ally Madonna. Ma tutti i pellegrini, giunti ad
Aksum per la festa, protestarono contro di lui irnpedendogli di
celebrare la messa c chiedendogli a gran voce di esprimere pub-
hlicamente it proprio credo religioso. Ahrrrra Salama dichiaro che
la sua fede era quella di San Cirillo di Alessandria, ma chc egli
aveva ricevuto I'ordine dal Patriarca alessandrino di non lanciare
scomuniche per tre anni e di conferire gli ordini sacri lasciando
ognuno nella propria fede religiosa. 11 dagivat Webe, pero, pretese
ed ottenne che it vescovo aderisse alla dottrina denominata Wald
gehe'e «il Figlio e unzione..
E da ossenare che tale dottrina c quella sostenuta dalla
scuola teologica dci Karra, dominants in tutta I'area etiopica di
lingua tigrina, dottrina combattuta sia dalla scuola dei Yasagga
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Leg, dorninante nello Sawa, the da quella dei Qebat, dominante
nel Goggam.
Cosi it nuovo vescovo , con la sua adesione, aveva , cosciente-
mente o incoscientemente , proclamato come dottrina ufficiale
della Chiesa etiopica la dottrina cristologica della scuola Karra.
II dagyat Webe, the mirava a sottomettere tutta l'Etiopia at
suo governo, sperando di ottenere i'appoggio politico di Salami,
autorizzo la persecuzione dei cattolici . Cosi a Montuori e a Sapeto
venne proihita ogni forma di apostolato , pena I'esilio; venne
lanciata una scomunica contro tutu gli etiopi the avevano adcrito
al cattolicesimo e fu interdetta la chiesa di San Michele di Adwa
perche it Sapeto vi aveva celebrato la messa due anni prima.
Abuna Salami, pero, comincio motto presto ad intrigare con
altri principi dell'impero, e Webe decreto la sua espulsionc dal
territorio ctiopico. Salami si umilio confessando it proprio tradi-
mento ed ottenendo the I'esilio fosse commutato in detenzione in
un eremo, promettcndu di dedicarsi soltanto alle pratiche di
pieta. In realta Salami non aveva rinunciato ai suoi intrighi e,
sperando di liberarsi del controllo di Webe, si era rifugiato a
Dabra Damo, uno dei piU prestigiosi monasteri dell'Etiopia del
nord the inoltre gode di assoluta inviolabilita. Ma quando Webe
fece circondare it monastero per impedire it rifornimento dei
viveri, Salami gli fu consegnato.
Intanto abba Gabra Mika'cl a it De Jacobis, arrivati a Massa-
wa, ripresero it viaggio di ritorno verso Adwa. Tale viaggio, pcrO,
si prospettava pieno di pericoli sia per le condizioni politiche
dell'Etiopia del nord, non ancora completamente sottoposta at
governo di Webe, sia per le lotte religiose riaccesesi dopo I'arrivo
di Salami in Etiopia . Infatti, le notizie relative alla elezione di
Salami , alle dispute teologiche acute tra it Patriarca ed abba
Gabra Mika'el , alla nuova formula dogmatica sottoscritta dal
Patriarca a consegnata ad abba Gabra Mika'e1, ecc., gia diffuse in
tutta I'Etiopia, avevano riacceso violente discussioni teologiche
nelle chiese, nei convcnti e nelle corti in quanto la formula
sottoscritta dal Patriarca e consegnata ad abba Gabra Mika'el era
proprio quella the sia i seguaci delta scuola Karra the quelli della
scuola Qebat combattevano con tutti i mezzi a ford disposizionc.
L'esasperazione dei seguaci delle due scuole era tale the decisero
di far sparire it documento patriarcale e di eliminarc fisicamente
it latore di esso, abba Gabra Mika'eI . Persino Salami scrisse una
lettera con la quale ordinava di uccidere it De Jacobis e tutti gli
ambasciatori, lettera the venne letta in una chiesa di Adwa it
Venerdi Santo. Per questo Massawa era sorvcgliata dai seguaci
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della scuola Karra sin da prima che it De Jacohis e i suoi vi
arrivassero.
La carovana guidata dal De Jacobis lascio Massawa it 26
aprile 1842 e ahba Gabra Mika'el, che era perfettamente cosciente
del pericolo che correva, si separo dai suoi cornpagni e si ritiro
net monastero di Dabra Besu ' a Amlak . I nwnaci di questo mona-
stero, seguaci della scuola Karra e quindi avversari di abhi Gabra
Mika'cI , decisero di sopprimerlo insieme at suo documento ma,
avvertito in tempo utile da uno dei monaci , riusci a mettersi in
salvo rifugiandosi presso tin altro monastero in cui la maggior
parte dei monaci era della stessa sua fede.
Da qui ahba Gabra Mika'cl raggiunse Adwa dove si nascose
nclla casa del De Jacobis che to accolse con grande affetto. La sua
idea fissa pero era quella di far trionfare in Etiopia la dottrina
sottoscritta dal Patriarca, e quindi parti per Gondar. Longo la
strada, pero, un suo compagno di viaggio tento di avvelenarlo e,
credendolo morto, lo ahhandono per la strada; fu solo grazie alla
sua conoscenza delle erbe medicinali che riusci a salvarsi.
Arrivato a Gondar abba Gabra Mika'cl venne ospitato dallo
alaqa Habta Scllase. Qui pero egli trovo un ambiente teso, in
quanto la notizia del suo arrivo aveva seminato inquietudine fra i
vari partiti rcligiosi.
Quando it contenuto del documento patriarcale fu noto, abu-
na Salami ed i scguaci della Scuola Karra decisero di far arresta-
re ahha Gabra Mika'el ma, poiche cio non fu possibile in quanto
egli abitava net quartiere dell'imperatrice e quindi inviolabile, it
vescovo Salami fu costretto a convocare l'assemblea sinodale per
rendere pubblica la lettera patriarcale. 11 giorno dell'assemblea
abba Gabra Mika'el si presento accompagnato dallo alaka Habta
Sellase e dallo alaka Walda Scllase. Allora Salami chiese di far
esibire it documento che, per garantire l'imparzialita, doveva
essere tradotto dall'arabo in etiopico, cosa in quel momento
impossibile perche A. D'Abbasdic, non essendo stato avvertito,
era assente. Malgrado cio ahha Gabra Mika'cl consegno it docu-
mento nelle mani del vescovo it quale, presa visione di esso, to
ripiego e si rifiuto di renderlo pubblico suscitando indignazione e
sorpresa nei presenti. Allora ahba Gabra Mika'el to rimprovero
pubblicamente e dichiaro che quclla niancanza di sottomissione
all'autorita patriarcale autorizzava tutti i presenti a non ricono-
scere pio Salami come metropolita della Chiesa etiopica. Allora
quest'ultimo gli grido: «Lontano da me, maledetto, sei scomunica-
to!», ma abba Gabra Mika'cl replica (,Non vi ho force detto che
voi, non avendo riconosciuto I'autorita dcI Patriarca, non avete
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piu giurisdizione su di noi? Come potete scomunicarmi?». Dopo
cio, abba Gabra Mika'el si rifugio net castello imperials - era
amico pesonale del re e delta regina - e Salami, per unanime
dccisione dell'assemblea sinodale, venne espulso da Gondar e
mandato in esilio a Wagara dove rimase poco perchc riusci a
fuggire c a rifugiarsi presso it dagiyat Webe. Abba Gabra Miki'el,
nauseato da tutta la faccenda, ritorno ad Adwa dal Dc Jacobis the
to accolse amorevolmente.
Dopo cinque anni di meditazioni e di discussioni teologiche
con i monaci dci conventi del Tegray the rivisito accompagnando
it De Jacobis, net febbraio del 1844 abba Gabra Mika'cl abbraccio
solennemente it cattolicesimo di cui divenne l'apologia vivcntc.
In seguito ad una violenta persecuzione contro i cattolici, it
De Jacobis fu costretto a chiudere it seminario dell'Immacolata di
Gwal'a e a trasferirsi ad 'Allitena. Ma quando I'economo del
seminario di 'Allitena comincio a distribuire i viveri del semina-
rio fuori costringendo gli studenti a lavori duri e alla fame, questi
ultimi, guidati da abba Gabra Mika'cl e da abba Walda Qerlos si
ribellarono contro l'economo the fu messo in catene, ed abba
Gabra Mika'el fu accusato di fomentare divisioni e discordia ed
egli, addolorato per tuna la faccenda, decise di allontanarsi da
'Allitena. Quindi, accompagnato da Amire Kenfu e da abba Takla
Haymanot di Adwa, pare per Gondar net setternbre del 1849,
pensando di convincere t'imperatore Yohannes III, suo antico
discepolo ed amico, ad abbracciare it cattolicesimo.
Ma quando i trc viaggiatori arrivarono nei prcssi delta resi-
denza di ahuna Salami, questi, the era stato informato del loro
viaggio da abba Walda Qerlos the net fratternpo era fuggito da
'Allitena, li fece arrestarc e condurre nella sua prigione dove
rimasero ben settanta giorni e dove abba Gabra Mika'el, ormai
non piu giovane, venne colpito da una malattia dalla quale non
guarira piu. II dagiyat Webe, the era motto legato at De Jacobis, li
liberb ed essi, anziche proseguire per Gondar, ritornarono ad
'Allitena,
It 1° gennaio 1851 abba Gabra Mika'cl, the aveva ormai
cinquantanove anni compiuti, ricevette it sacerdozio con una
cerimonia segreta per non rivelare the it De Jacobis era vescovo.
Quindi fu mandato a Halay, nello Akkalaguzay, dove rimase per
un certo periodo per poi ripartire alla volta di Gondar per incon-
trare it suo amico imperatore Yohannes lit it quale, net 1852,
dichiaro di esscrc cattolico. Tale convcrsione, se fosse avvenuta in
situazioni diverse, avrebbe potuto certamente favorire la diffusio-
ne del cattolicesimo in Etiopia.
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Anche it Dc Jacobis, parlito da Hatay it 17 febbraio 1854,
arrivo a Gondar it 4 marzo e, entrato in citta di notte, si incontro
con i suoi figli abba Gabra Mika'cl ed abha Takla Havmanot di
Adwa. Ahuna Salama, pure, arrivo a Gondar, it 31 maggio dello
stesso anno, con l'intenzionc di far espellerc it De Jacohis dall'E-
tiopia, di vendicarsi di abha Gabra Mika'el c di costringere tutti i
cattolici all'apostasia oppure di punirli con la morte. Una volta
reso noto it programma di abuna Salama, molti cattolici decisero
di allontanarsi dalla citta , mentre abha Gabra Mikd'cl ed abba
Takla Havmanot decisero di restare. Ma, mentre si discuteva su
se si dovesse fuggire, obbedendo at De Jacohis, oppure altrontare
serenamente it rnartirio, giunse notizia delta violenta persecuzio-
ne alla quale crano sottoposti i cattolici dello 'Agama e dello
Akkalaguzay, rendendo cost evidente the fuggire da Gondar era
del tutto inutile.
Tcodoro, non ancora imperatore, si trovava nelle vicinanzc di
Gondar e, quando l'odiato ahtnra Salama si reco da Iui, to accolse
con grande onore. Poiche Teodoro aveva bisogno di ahtnra Salama
per diventare impcratore e per unificare it paese politicamente e
religiosamente, c poiche Salama aveva bisogno di Teodoro per
vendicarsi di abha Gabra Mika'el, per cspcllere i missionari e per
perseguitare i cattolici etiopici, i due non tardarono a mettersi
d'accordo.
Cosi , it 15 luglio 1854, proclamarono dottrina ufficiale delta
Chiesa etiopica la dottrina cristologica delta scuola Karra, Wald
geb'e (,it Figlio c unzionc),, proclamazione the venne seguita da un
giuramento di ledelta a tale dottrina.
Da quel momento la disobbedienza dci cattolici comincio ad
assumere un duplice carattere: disobbedienza religiosa equivale-
va a disohhedienza politica, disobbedienza alla Chiesa equivaleva
it disobbedienza allo Stato.
II momento tanto attcso da abuna Salama era giunto, ed egli
mise in atto it suo programma. Quindi it I)e Jacobis venne invitato
a lasciare I'Etiopia e, at suo rifiuto , ahuna Salama fece spiccare
immediatamente un mandato di cattura contro it missionario ed i
sow seguaci, c tutti i cattolici the si trovavano a Gondar vennero
arrestati. Al contrario degli cliopici, gli europei non rischiavano
la vita ma I'espulsione dal passe. Abuna Salama, avuti nelle mani i
cattolici, Ii invito a sottomettersi, ma abba Gahra Mika'cl gli disse
the non avrcbbc mai abbandonato it cattolicesimo, affermazione
chc venne fatta anche dagli altri prigionicri. 11 28 Iuglio 1854 la
loro fedc venne messa alla prova con un supplizio allora in use in
Etiopia, infilare i picdi in buchi fatti in un ceppo (gerul) the non
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permette alcun movimento al condannato. La prova fu dura ma
venne sopportata con coraggio e dignita da tutti ad eccezione del
dabtara Asagahen e di un giovane diacono di nome Walda
Gabre'el i quali, deboli di carattere, riabbracciarono la fede avita.
11 27 novembre 1854 it De Jacobis fu costretto a lasciare
Gondar da dove parti verso it Tegriy; allora la maggior parte dci
cattolici abiuro la nuova fede per ritornarc alla vecchia. Solo
abba Gabra Mika'el, abba Takla Hayminot di Gwal'i, abba Takla
Hayminot di Adwa c i monaci Tasfa Sevon c Tasfa Mika'el
continuarono la Toro lotta coraggiosamente. Abba Gabra Miki'el
che, a causa della mancanza di circolazione del sangue, aveva Ic
gambe enormemente gonfic, si era ridotto una larva sanguinante;
un giorno egli, volendo allontanarsi dai suoi compagni per le sue
csigenze fisiologichc, cadde in un punto del terrcno affossato e
rirnase un giorno ed una notte in una orribile posizione con la
testa in giu, e sarebbe certamente morto se uno dei guardiani non
I'avesse sollevato.
Allora ci fu una protesta popolare contro le condizioni in cui
era tenuto abba Gabra Miki'el, ed abuna Salami cbbe paura ed
ordino che, pur restando prigionicro, gli fosse tolto it ceppo.
Quando abuna Salami si rese conto che abba Gabra Mika'cl
non avrebbe abiurato, preparo un tribunale per giudicarc i catto-
lici e risolvere cosi it problerna. Il tribunale tenne la sua prima
seduta it 20 dicembre 1854 senza riuscire a risolvere it problerna.
A quel punto Salami, per convincere gli altri a rinnegare la fede
cattolica, decise di condannate a mortc abba Gabra Mika'cl,
decisione non condivisa dagli altri mernbri del tribunale. In qucl
momento, pero, abuna Salarna ricevette l'ordinc di Teodoro di
recarsi irnrnediatamente a Takla Meda per celebrare con lui it
Nataic, e fu quindi costretto ad interrompere it processo e partirc
portando con se abba Gabra Mika'el.
11 26 dicembre Teodoro tenne una udicnza pubblica con grail-
de pomposita. Quando abba Gabra Mika'eI venne condotto davan-
ti a lui, ahuna Salarna dichiaro che I''ostinato vecchio,, ed altre
quattro pcrsone rifiutavano ancora di sottomettersi ai decreti
dclio stesso Teodoro. Allora quest'ultimo gli offri ricchezze c
favori pur di Farb ritornarc alla fede avita, ma abba Gabra
Miki'el rifiuto c, dopo aver riferito a Teodoro la vicenda relativa
al documenlo patriarcale, disse che mai avrebbe rinunciato alla
propria fede, e Tcodoro, irritato dalle sue risposte, diede ordine
che fosse tenulo in catene.
Intanto, sconfitto it dagivat Webc it 3 fcbbraio 1855, Teodoro
venne consacrato imperatore d'Etiopia da abuna Salarna it 18 feb-
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braio dello stesso anno nella chiesa di Darasge. Teodoro, nella
speranza di ottenere la sottomissione anche di ahha Gabra
Mika'el e dei suoi quattro compagni, indisse una nuova assemblea
per it 14 marzo 1855 a Gib Tararra. Quando, net giorno fissato,
l'imperatore chiese ad ahha Gabra Mika'el di accettare la dottrina
delta scuola Karra, egli conlesso la sua fede cattolica e dichiaro
the era inutile tentare di fargli cambiare idea. Teodoro, irritato,
diede ordine the it prigionicro venisse spogliato e flagellato nma,
alla fine (let supplizio, ahha Gabra Mika't t si alzo da solo con
riacquistata energia e sul suo corpo non c'cra traccia alcuna delle
sevizic suhite. Tale fatto colpi tutti i presenti e la notizia in breve
tempo si diffuse in tutta I'Etiopia.
Intanto Teodoro, the era tutto preso da problemi politici
interni, si sposto verso Dabra Tabor insierne ad abuna Salami ed
anche ahha Gabra Mika'el dovette seguirlo in catene.
II 29 maggio 1855, nella piana di Baha net Wallo, Teodoro
ricevette con grande onore W.M. Plowden, console di S.M. Britan-
nica. Durante it ricevimento ordino the ahha Gabra Mika'el
venisse condotto davati a lui e, alla presenza di tutti , gli ingiunse
di obbedire all'autorita imperials e di accettare it credo religioso
da lui proclamato, ma it nwnaco dichiaro di non riconoscere altro
giudice dells sue credenze religiose the Gesu Cristo ed it suo
rappresentante sulla Terra, it Pontefice romano. A questo punto
Tcodoro chiese the venisse emanata una sentenza secondo la
legge, e tutti i dignitari afferrnarono the chiunque si renda colpe-
vole di desa maesta, insuhordinazione e insulto at sovrano» e
passibile di pena di morte. Di conseguenza l'imperatore ordino
the fosse fucilato ma, poichc it console inglese intervenne in
favore del condannato, commuto la pena di morte in carcere a
vita.
Teodoro the aveva ottenuto it trono ma non la pace in tutto it
paese, decise di recarsi net Wallo, non ancora sottomesso, per
debellare i ribelli. Durante it viaggio, pert, it suo esercito, gia
provato dalla fame e dalla stanchezza, venue colpito anche dal
colera. Anche ahha Gabra Mika'el, the era costretto a seguirlo a
piedi e in catene, fu colpito dalla malattia e it suo carceriere, visto
the ormai era motto grave, gli procuro un cavallo. Ma it monaco
non aveva piit forza sufticiente per reggersi da solo a cavallo, a un
domestico, mosso a pieta, monto con lui per sorreggerlo tra le
braccia.
11 28 agosto 1855, dopo tre giorni di viaggio in tali condizioni,
giunscro in una locality denominate CaraLt Gehaba (?) situata ai
confini con it Wallo, ed it domestico, accortosi the abbe Gabra
Mika'el era ormai alla fine , to fece scendere dal cavallo e to adagio
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a terra, all'ombra di un albero, con it capo appoggiato su una
pietra liscia.
Cosi, dopo tredici mesi e quattordici giorni di martirio, abba
Gabra Mika'el rese la sua anima a Colui it quale ha detto' io sono
la via, la verita e la vita-.
Infine va detto che, anche se puo apparire strano, la tornba
del primo martire cattolico etiopico non a stata ancora individua-
ta, perche fino ad ora non c'e stata, da parte sia dei missionari the
dci cattolici locali, una ricerca concreta.
YAQOB BEYENE




P. Francesco BRUSCHINI ( 1914-1987)
«Bruschini, to e Don Tito ci seppellirete tutti», gli dicevamo scherzo-
samente. Non e stato cosi. E uscito di scena in punts di piedi sorprenden-
do medici e confratelli. P. Bruschini non era quello the si puo definire un
uomo vigoroso; era pcro tin uomo sanissimo. Le analisi cliniche a cui era
stato sottoposto anche recentcmente, piu per irnposizione altrui the di
sua iniziativa, avevano dato risultati eccellenti per tin settantenne. Tutto
nei limiti delta norma: pressione arteriosa, gliccmia, azotemia, colestero-
to, ecc.
Net lugtio scorso alla Verna, it suo «dolce nido» dove si era recato per
fare it ritiro spirituale in assoluta sotitudine, aveva perduto i sensi
proprio durance la Cclcbrazione Eucaristica, at momento delta Elevazione
del Calice the pure aveva difeso con le forze residue e deposto sull'altare
prima di accasciarsi. Ne aveva altribuito la causa at "mat d'auto», quella
forma fastidiosa di «chinetosi» di cui soffriva fin da ragazzo. Infatti era
sceso solo mezz'ora prima dal pullman, dopo un tragitto da Firenze tutto
curve e serpentine. Curato coscienziosamente e tenuto in osservazione, ne
era uscito 10 giorni dopo piu rubizzo the mai. Sembrava ormai un lontano
ricordo.
Ma I'infortunio si ripetc a otto mesi di distanza it 4 marzo, Mercoledi
delle Ceneri , proprio sulla strada , mentre era in attesa dell ' autobus, dopo
un'intera mattinata trascorsa in confessionale nella Chiesa dci Santi
Fiorentini. It soccorso fu immediato . Dalla Clinica S . Giuseppe, dove ebbe
le prime cure , fu trasportato all'Ospedale di Careggi e sottoposto a esami
e analisi di ogni tipo. Tutto scmbrava evolversi verso una rapida guarigio-
ne, suffragata da confortanti esami clinici , e tuttavia fu tenuto in osserva-
zione per un tempo the pareva eccessivo.
Gia pregustava la gioia del ritorno at lavoro c alla sua Comunita e ne
parlava con visibile soddisfazione ai Confratelli e alle Suore sernpre
assidue net visitarlo. Confidava a P. Mischia, tra it serie e it laceto, the se
fosse caduto un'altra volta , quella sarebbe stata l ' ultima. 11 22 marzo
aveva celebrato la S. Messa nella Cappella dcll' Ospedale e tenuto una
breve omelia ai malati.
11 ritorno in Comunita era previsto per it 25 marzo , testa dell ' Annun-
ciazionc , giornata radiosa per le Figlic delta Carita the in quella data
rinnovano la loro , Consacraz. ione. c, di riflesso per P. Bruschini chc, oltre
a una tencra devozione per la Vergine , nutriva una sincera venerazione
per le F.d.C. Senonche la sera precedente, Suor Cecilia di S. Salvi, in una
delle sue visite at malato aveva notato, con un brivido di sgomento, la
fissita del suo sguardo , come se volesse trapassarle I'anima e la successi-
va congestione del viso the poi si era ricomposto , come pure to sguardo,
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net suo aspetto abituale. Poteva essere un allarme, ma conic segnalarlo a
quei luminarai della scienza medica che l'avevano in cura?
La mattina del 25, all'alba, P. Bruschini cessava di vivere, silenziosamen-
te, in tin atteggiamento di composta serenity che laceva pensare alla
«beata dormitlo". «E morto on .Santo- fu it commento c it compianto di
tutti. A ripercorrere i fatti con analisi retrospettiva si puo ritenere che. P.
Bruschini da qualche tempo fosse intimamente consapevole di un improv-
viso cedimento delle sue forzc. Oualcuno I'aveva sorpreso mentrc rientra-
va in camera con passo lento e pesante.
Ma come ci si poteva allarmare per uno conic lui, che dichiarava
sempre di star bene ed era convinto di dovcr spendere la vita, non di
risparmiarla? Vengono in mcnte le parole che S. Vincenzo si augurava di
rivolgere a un ipotetico Missionario stremato della fatica e riverso sul
ciglio della strada: «Povero Prete dells Missione, chi ii ha ridotto in questo
slalo?^, ' L'anurre.',,.
TRA NOI CO19F DOMENICO SAVIO:
LASCIARSI GUIDA RE DOC ' II.MENTF DA DIO.r
La reputazione di "Santo,' avvolse P. Bruschini fin dal suo ingresso
alla Scuola Apostolica del Leoniano dove giunse, quasi sedicenne, a fine
settembre del 1929, insieme a una ventina di ragazzi che avevano cinque o
sei anni meno di lui. Per qualche tempo passo inosservato. Chi sono i
compagni preferiti di primo acchito tra ragazzi di II anni? Quelli che
giocano meglio, raccontano cose fantasiose, sprizzano gioia cli vivere.
Bruschini che giocava, parlava poco, tutto raccolto net suo «comple-
to» marroncino a pantaloni lunghi c nella sua screnita interiore che pet-6
nessuno di not era in grado di avvertire. Ci voile I'inizio dell'anno scolasti-
co al Seminario M.inore in Vaticano perche la sua figura si imponesse
all'attenzione di tutti. Quegli 8 e 9 che fioccavano sulla sua pagella, quel
suo pregare raccolto e intenso, quell'osservanza quasi irnplacabile del
' Regolamento», unita a una grande affability con tutti, ci convinsero che
ci trovavamo davanti a un ragazzo straordinario.
Ma come aveva raggiunto, un meno di un mese quel livello di impegno
nella preghiera, nello studio e nei rapporti con i corpagni? Forse santi si
nasce? 11 fratello di lui, Gaspare, che incontrammo a Firenze per i
funerali, ci riveto, senza volerlo, qualche particolare illuminante.
Nato da farniglia contadina, i genitori si erano resi conto che it loro
Francesco non aveva una costituzione fisica da permettergli di sobbarcar-
si alle fatiche dei campi. Terminate lc clernentari gli fecero frequentare la
sesta, poi la settima nelle quali risulto sempre it migliore delta classe. Ma
dopo, dove continuare gli studi e con quali mezzi? 11 parroco di Cori gli
suggeri la Scuola Apostolica di Roma. 11 problema del cot-redo fu presto
risotto. Nell'ultimo anno scolastico, come net precedente, Francesco ave-
va ottenuto in premio, quale migliore alunno, la somma, altora cospicua,
di 500 lire. Bastarono e ne avanzarono...
...Sul piano della vocazione sacerdotale era senz'altro una partenza
modesta, come per tanti altri. Il fatto sorprendente fu che Francesco si
lascio immediatamente travolgere dall'ideale missionario. S. Vincenzo ri-
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cordava ai Missionari the Saul era andato a cercare le asine di suo padre e
trovo un regno . Francesco era partito per cercare una decorosa soluzione
at suo avvenire e trovo la santita . Forse ne aveva gia scoperto it segreto:
lasciarsi guidare docilmente da Din the ci parla contirnrantente nella
preghiera e auraverso /ante persone e circostanze provvidenziali.
Not ragazzi non avevamo rapporti motto confidenziali con lui. Lo
ritenevamo troppo maturo, troppo superiore a noi. Era di un'altra dimen-
stone.
LI PI(('OLE CATTIVERIE DI NO! RAGAZZI
PI R I'ROYARE LA SUA PAZIIi.N7A.'
Qualche volta to provocavanio per vedere fin dove arrivava la sua
pazienza. Peres.: it nostro Diretlore, P. Cenci, the era fra I'altro l'incarna-
zione dell'ordine a delta pulizia, non tollerava nernmeno un pezzetto di
carta per terra.
Una volta dunque, sul grande terrazzo del Leoniano lacerammo in
mille pezzetti on fogtio di carta c ne gettammo i brandelli in balia del
vento per divertirci a osservare Francesco the Ii rincorreva ad uno ad uno
nei mulinelli capricciosi del vento e se li infilava in tasca sorridendo alto
scherzo.
Altre volte mitizzavamo alcuni episodi di cui egli era protagonista.
Una volts intervenne a placare un alterco motto acceso tra on ragazzo the
reclamava it suo -coltellino- da un compagno the l'aveva ricevuto in
prestito e non I'aveva restituito. -Cosa gridi a fare - gti disse Francesco
- it coltellino Thai in tasca tu-. Quetle nostre tasche rigonfie di collegiati
the Grano ripostigli fornitissimi dove, tranne i soldi. c'era di tutto. 11
ragazzo rovisto nelle tasche e alla fine si ritrovo in mano it -cottellino-
delta discordia.
Un'altra volta, a Zagarolo, riprese un compagno chc aveva abbattuto
on farfalta lasciandota immobile per terra con le ali congiunte come due
mani in preghiera. -E una creatura di Diu - gli disse - perclte vuoi
ucciderlah. La prese deticatamente fra le dita e la lancio in alto. La
farfalta spicco it volo. Miracoli, dicemmo noi, senza ornbra di duhbio.
Ouando, in cappella, si leggeva la vita di Domenico Savio tot Ii pensavanur
a lui. P. Cenci -rent tacitus considerabat,,: osservava c taceva...
11 nostro Diretlore aveva in mano tutta 1'organizzazionc delta Scuola
Apostolica: educativa. scotastica, disciptinare. amministrativa. Lo coadiu-
vavano due bravi assistenti, allora studenti di teotogia, Spelta e Varilone,
the a tarda sera si ritiravano in Comunita e nelle ore piene del giorno
Irequentavano le Universita Pontificie. La cura immediata e spicciola
delle camerate era affidata ai -prefetti-, nostri compagni, selezionati da
P. Cenci tra i pirr catmi e studiosi. col compito di riferirgli sull'andamento
delta giornata e con la facolta di infliggere piccoli castighi con i quati
alcuni -prefetti,, non lesinavano. (Quante merende saltate e scampoli di
ricreazione passali at cantuccio!).
Ebbene, Bruschini non lu mai scelto come -prefetto- o come capo-
classe Ito <,scolista-, come si chiarnava). Quasi certamente P. Cenci non
voteva creare piccoli contlitti di coscienza nell'anima di Iui, costringendo-
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to a scegliere tra it senso del dovere c la sua inclinazione a comprendere e
compatire; non voleva turbare quella sua celestiale serenity.
AII'inizio delta IV Ginnasiale P. Cenci gli fete saltare una classe per
anticipargli di un anno I'ingresso at Nnviziato, onde evitargli it servizio di
leva, essendo gia avanti con gli anni . Un salto difficile perche la IV
Ginnasio e fondamentale, con to studio del Greco the va assimilato a
piccolo dosi, la Sintassi Latina del periodo (la famosa aconsecutio tempo-
runi»), I'Algehra . Bruschini continuo a cavarsela bene, non pero brillante-
mente come prima.
!.A SI'A GIOVINF.ZZA: NOVIZIATO E STUDENTATO.
PREGIIII:RA, STUDIO, A,%IICIZIA
Di Bruschini novizio non abbiamo motto da dire, anche perche it
Noviziato non tutti to ricordano volentieri , con quel forzoso darci del -lei-
tra ragaz. zi di 15-16 anni the per cinque anni avevano mangiato to stesso
pane, respirato la stessa aria, le stesse gioic e gli stessi lintori; con quel
dare la caccia "in spirito di carity e di umilta" ai diletti l'uno dell'altro per
spiattellarli tae volte alla settimana net «capitolo delle colpe » e nella
«ripetizione delta meditazionev e chiedere permesso at Direttore per farci
prestare on pennino c cento altre solennissime amenity . Beato Bruschini
the filava diritto e contento, trovava tutto Bello e traeva prolitto da tutto.
11 nostro Bruschini delta Scuola Apostolica cc to ritrovammo alto
Studentato: Liceo e Teologia. Egli era seinpre un santo giovane, ma
Iinalmentc felice the la sua virtu non suscitasse piu Canto stupore, cosi
poteva nascondersi net gruppo. Noi eravamo cresciuti; i nostri discorsi si
Grano Patti piu maturi , la cordiality era picna . Con lui dividemmo le piu
belle enwzioni delta nostri giovinezza.
Quella favolosa Casa Pia di Siena the nasceva con not cost picna di
avvenire, cosi fragrance di speranze per I'immediato futuro; quclla tangi-
bile simpatia the ci diniostravano i Missionari: P. Rocco Petrone, P. Casta-
gnoli, P . Arata, P. Andreoli, P. Savini, P. Prevedini; ('Oratorio di P. Santini
dove passavamo festosi pomcriggi domenicali; S. Girolanur col suo Semi-
nario traboccante di '.Seminariste » e le belle funzioni liturgiche nella
chiesa stipata di suore dallo svolazzanti cornette the eseguivano canti con
perfezione tecnica a bellissime voci, mentre not ci alternavarno at son izio
dell'altarc in ricchissirn cone tenute in bell'ordine dalle mani di Suor
Maria a Sour Marcella.
Poi la Felice esperienza di scuola at Seminario Arcivescovile di Siena
con i suoi validissimi professori e i suoi seminaristi diocesani, cordiali e
simpaticissimi . Da Siena at Collegio Alberoni di Piacenza: un mondo
nuovo, ricco di tradizioni a di cultura, ricco di belle vocazioni sacerdotali,
con quel magnifico colpo d'occhio the ti offrivano Ic lunghe file di
«collegiali,, dalle divine fiammeggianti the ti facevano pensare alla tunica
regale di Giuseppe F.hrco.
Questa e stata la giovinezza di Bruschini: preghiera, studio, amicizia,
trepida attesa del Saccrdozio che si avvicinava. E ancora ricreazioni e
discussioni animate , lunghe passeggiate nclle quali si rivclava ottimo
camminatore , accanite partite a calcio dove egli faceva numero e sbuccia-
va letteralmente it pallonc tutte le volte the gli capitava tra i piedi.
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Intanto era scoppiata la seconda guerra mondiale . Sul principio ci
esaltava, sull ' onda delle fiesta dei nostri eroi. poi comincio a pesarci come
un incuho. Tutti i giorni uno di not, secondo tin turno prestabilito, faceca
la S. Comunione per la vittoria delle nostre armi e per i nostri bravi
soldati. I nostri Iratelli combattevano al fronte e sul Ironic Greco era
caduto on fratello di Bruschini. I.'abbiamo saputo soltanto ora, dal sig.
Gaspare, perche Bruschini era geloso dei suoi affetti e delle sue lacrime.
SACI ltlu)/F F I?R RE DI LUNGO CORSO
EDI Vol /1P.1///1/I
11 28 luglio del 1940 Bruschini fu ordinato sacerdote insieme at suoi
compagni di scuola, Dante Martinelli e Tito Catini. Occorrerebbe conosce-
re i segreti dei cuori per penetrare nell'intimita delle sue ernozioni
spirituali the egli proteggeva con una porta sigillata dalla quale non fece
mai liltrare un rillesso. ne in uno scritto tie in una qualunque confidenza
rivelatrice.
I Superiori Maggiori gli altidarono sempre incarichi di fiducia: Vice
Direttorc al Seminario di Co'tuna, Direuore di Came rata at Collegio
Alberoni, Superiors in varie case: Grosseto, S. Silvestro Firenze; per due
volte Direttore delle Figlie delta Carita della Pros incia di Roma e, negli
ultimi anni, esorcista nelta Archidiocesi Fiorentina. Anche se svolsc la
maggior parte della sua attivita sacerdotale net ruolo di Superiure,
P. Bruschini non poleva definirsi tin uomo di governo. Non era Non-to di
polso the regge la Comunita in virga ferreaa , nta piuttostu quello the non
spegne it lucignolo dalla fiamma smorta.
Non era nemmenu I'uomo di grandi cedute apostoliche the apronu
strade nuove e tanto menu amministratore di spiccate qualita. I Superiure
Maggiori, scegliendolo, puntavano sul sicuro: la sua onesta, rettitudine,
spiritu di sacrificio , carita fraterna , umilta, amabilita . Era un grande
animatore. ma solo per chi si lasciava affascinare dalla virtu.
Nessuno avrehhe scoperto in lui it ^contemplativo- se lo averse
osservato solo nelle Celebrazi on i Liturgiclic. Sospiri, gesti icratici, vibra-
zioni commosse delta voce eranu assolutamente estranci all a sua riserva-
tezza un po ' ombrosa. Anzi dava l'impressione cite precipitasse troppo le
parole nella celebrazione della S . Messa . Senonche si veniva a scoprire,
casualmente , the tutte le mattine alle Cinque scendeva silenziosamente in
Chiesa, al buio , e se ne stava un 'ora intera in adorazione, prima di recarsi
a celebrare la S. Messa alla Clinica S. Giuseppe, cosi come nei Ritiri
Spirituali e nei Convegni trascorreva lutti gli intervalli tra una pratica e
I'altra inginocchiato davanti all'Altare.
L'ASCFTA POVERO DAL./.4 MANI BI (A'IF:
Oh1RRIi/ .L0 SFNZA MANLC'U, S('ARPAC'CF VECCIIIF
Cio the non sfuggiva nemmeno a on cieco era la poverty estrema di
cui si circondava P. Bruschini . In camera nessun ninnolo. Pochi libri: la
Bibbia, it Brcviario, Ic Costituzioni, it Codice di Diritto Canonino, i
Docunmenti del Concilio Vaticano If e via via qualche libro o rivista chi'
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prelevava c poi riponeva puntualmente in biblioteca perche Si leneva
informato, soprattutto sui Documenti Pontifici e so cio the riguardasse
S. Vincenzo e S. Luisa.
Il suo guardaroha personale poteva essere sistemato tutto in una
valigia: due tonache pulite e on po' stinte; tin soprabito leggero the
indossava d'inverno; un doppio cambio per gli essenziali capi di bianche-
ria the non prevedeva ne maglic di lana ne maglioni; nientc cappcllo; un
ombrello mutilato del manico perche. - diceva lui - to garantiva dai
furti; niente borse di pelle o di cuoio ma una semptice husta di plastica
the portava anche nei viaggi.
In citta viaggiava sui mezzi pubblici solo quando aveva necessity di
risparmiare tempo, preferendo in genere camminare di buon passo con i
piedi affondati in un paid di scarpe da dormitorio pubblico, the si vantava
di aver acquistato 12 anni prima at prezzo di cinquemila lire e the gli
servirono find alla morte. Niente soldi in tasca.
Un giorno fu chiamato a ritirare alla Posta Centrale un pacchetto, the
it postino non aveva potuto recapitare non essendoviin Casa nessuno a
riceverlo. Gli chiesero 200 lire come tassa cli deposito. Non le aveva e
glicle abbonarono. Un'altra volta si lascio scappare qucsta confidenza:
.Come si soffrc a viaggiare senza biglictto! », « Perche to viaggi senza
biglictto?>, "No, I'avevo acquistato alla Stazione di Valmontone ma poi
I'avevo lasciato distrattamente sulla mensola dello sportello, cosi sono
stato sidle spine per tutto it viaggio>. <Ma Bruschini, non potevi rifarlo
sul trend it biglietto?><. A qucll'epoca costava si e no 400 lire!: « Non le
avevo, non le avevo>'.
Questa forma esasperata di poverty poteva rasentare la spilorceria, se
non fosse the P. Bruschini si mostrava motto liberale verso i hisogni e,
talvolta, i capricci dci suoi Confratelli. Se qualcuno spendeva un patrimo-
nio in tclcfonate, to scusava di fronte agli altri sussurrando: «Lui coltiva
motto Ic amicizie». Sc qualche altro sperperava it dcnaro della Comunita
comprando piu libri di quanti ne potesse teggere, egli to giustificava:
«Vuote tenersi semprc aggiornato<'.
«F. SF IL MOA'DO SAI'LiSSP II CUOR CII'EGLI EBBE...»
E difficile penctrare net mondo affettivo di una persona, e non e
nemmeno betlo. Esteriormente P. Bruschini sembrava incapace di comu-
nicarc e ricevere una calda simpatia, di commuoversi c gioire, esattarsi e
deprirnersi. Ma era solo apparenza. Ogni volta the riceveva la notizia di un
confratello che aveva ottenuto on successo nella predicazione o nell'inse-
gnamento, 0 un riconoscimento per it suo lavoro, gli si illuminavano gli
occhi di gioia e it viso si imporporava di commozionc.
Uno degli incarichi the caratterizzarono maggiormente la sua attivita
fu fa dirczionc Belle Figlie della Carita delta Provincia di Roma, affidatagli
in due fasi distinte per circa 10 anni. E fuori duhbio the impegnassc in
questo delicato ufficio tutte le sue energie, senza mai risparrniarsi. A noi,
the to incontravano in occasions di Ritiri Spirituali alla «Pineta,> o alla
Verna, dava I'irnpressione di esscre I'uonio del dovere e delta bonta
d'animo, rna senza cedimenti di sorta at sentimento,
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Solo le suore , the to frequentavano continuamente e si confi davano
con lei , potrebbero rivelarci di quale affettu vibrasse it suo cuore sotto la
maschcra di on cornportamenlo distaccato c compassato. Quando poi fu
esonerato dall'incarico, al termine (lei mandato, c inviato conic Superiore
alla Casa di Firenze, Si pok constatare quale poste privilegiato occupasse-
ro nel suo cuore le F.d.C. Le ricoidava tufts nome, cognome, Casa, ulIicio.
Per Natale, Pasqua e Annunciazione face%a per telefono it giro delle Case
per portare a tune on pezzo del suo cuore in brevi a semplici parole:
«Auguri, auguri! Sono P. Bruschini, it Signore vi benedica„ a non si
curava (lei confratelli the subsannavano a queste improvvise a inconsuete
fiammate di aflctto.
Quando le suore lo chiamavano per un servizio religioso, partiva a
razzo. in qualunque ora a con qualunque tempo c se un conlratello
accennava a qualche leggera critica sul comportamento dell'una o dell'al-
tra suora, egli gli ricordava in tono accattivante : .Sono anime consacrate
a Dio c ai poveri-. Aveva un amico che gli era pin caro degli altri, di cui
amrnirava it candore e lo spirito di sacrificio e di servizio; non In rivcliamo
per non banalizzare una forma auslera e squisita di anticizia. Non disprez-
zava le piccule cost umane chc lanno pur parts del nostro mondo alletti-
vo.
Abbiamo sci litri di sangue c una goccia si puo sempre spendere pet
un hobby innocente come era per P. Bruschini to Sport. Diceva: -Sono
laziale, quindi laccio it tifo per la Lazio- Ma non leggeva articoli sportivi:
gli bastava conoscere it risultato delle partite e qualche nome di calciato-
re chc cuglieva di rimbafzo dalle conversazioni dei compagni. Recente-
mcnte chiese a tin conlratello di passaggio:.Dove e andato a l'inire it
Latina chc non lo trovo pie nominato sui giornali? lo sono nato in
provincia di Latina e questa a la mia second s squadra.. II conlratello gli
invio la classifica delle squadre di calcio di scric C2, girone D, (love it
Latina occupa una delle prime piazze ed egli fu contento chc la sua
sccon d a squad ra non fosse del tutto sparita.
DIAVOL! VILRI 0 SOLO POVT:RI DIAVOLI?
xE TL'T7:A GF Is'TE C'HE SOFFRF-•,
A Firenze centinaia di persons hanno conosciuto P. Bruschini conic
Esorcista (fella Diocesi, incarico conferitogli dalla Curia Arcivescovile su
segnalazione del Vice-Cancellicre Don Enro Ugolioi the gli fu compagno
per due anni alla Scuola Apostolica. Tutti i giorni, per nove lunghi anni,
affluivano a decine, ciascuno con prenotazione telefonica a orario onde
regolarne it Ilusso, pcrsone di ogni eta c(1 estraz.ionc sociale. per cercaic
nclla Benedizione c nella prcghicia di P. Bruschini la fine dei lord mall
Ci saranno stab casi di vera possessione diabolica? L'unico , he
potesse cspriniere un giudizio era P. Bruschini, ma egli non parlava: si
limitava a dire: ,F tutta genie chc soffre,,. L'incontro si svolgeva net
piccolo parlatorio delta Casa, ntenti-c it locale di Ironte fungeva (la Sala di
attesa. Capitava a volie the qualche ',pazicntc, alle prime parole di
benedizione si scatenasse c cacciasse urla selvagge, irnproperi slide inso-
lenti: 4o suno pin forte di le!,,. La domestica, dally cucina saliva spatcnta-
ta al primo piano: not ci allacciavanio al parapetto della Scala per tin
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cvcntualc aiuto. Allora vedcvamo P. Bruschini uscire dalla sala visibil-
mente esausto, col viso paonazzo e le occhiaie gonfie.
Ma nclla maggior parts dci Iasi si trattava di persone depresse,
nevrotiche, isteriche che, non avendo trovato giovamento nelle cure medi-
che, cercavano la liberazione nella preghiera e nella benedizione di on
canto Sacerdote. Quasi tuttc ritornavano a scadenzc periodiche. Noi ci
schcrzavamo un po' e dicevanw: -Se sono diavoli devono essere poveri
diavoli».
.%1LND!C.ANTI DI SPIRITIi11./TA
UN'9 SPIRITUALIT.1 SLti'/_;'1 FRO.^ZU/./. 1LL[) S7A1'0 P(1RO
C'era pet-6 qualcuno che nei colloqui periodici con P. Bruschini cerca-
va it dono di una tenerezza diving, di una consolazione che non fosse
umana, in una payola 1'incontro con la santita. Fra questi una felice
coppia di sposi sui 35-40 anni, provcnicnte da Barbcrino d'Elsa. Vcramcn-
tc una bclta coppia. Lui un volto mite, simpatico: lei un sorriso dolcissimo.
Entrando in casa nostra it marito le cedeva immancabiImerit e it passo,
ritirandosi garbatamentc. Un gesto che forse datava dal giorno in cui si
crano conosciuti.
Tutti c due si presentavano a Bruschini mendicanti di spiritualita, ma
alto stato polo, senza fronzoli, quasi on distillato di amore diving.
P. Bruschini questa spiritualita cssenziale sapeva donarla a coloro che
fossero in grado di percepirla. Non molti, in vcrita. Molti infatti avevano
I'impressionc che Bruschini non avesse dato alla Comunita it meglio di se
stcsso. Si aspettavano di piir dalla sua prcdicazionc ordinata ma disador-
na, dalla sua conversazione sincera e cordiale ma senza mordente, dalla
sua presenza sernpre puntuale ma alquanto crepuscolare.
S. Vincenzo raccomandava ai Missionari che se potevano esprimea-e it
medesimo concetto in una forma brillante o in una forma dimessa,
dovevano sernpre sceglicrc la forma dimessa. P. Bruschini I'aveva preso
ally icttcra. Ma forsc qucsto continuo nascondcrsi c occultarsi era proprio
it mcgho di se stcsso che oftriva a tutu: ,ama nesciri et pro nihilo
reputari», perche questa e la via breve, la pinta veloce per incontrare Dio
che si nasconde nel Sacramento dcll'Altarc c nelle altezze inaccessibili
delto Spirito Tu es Deus abscondiuls,,.
Giuseppe GIORNELLI C.M.
(-BuFle !- Vlncenzimv, ... a. 48. n° 3, pp . 80-97)
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P. Antonin BONJEAN ( 1908-1987)
oQue mettre omit anne de la marl des justes
el que ma fin soil cormne la leur»
disait le prophete Balaam
Cest la rcflexion que je me suis faite en apprenant hier matin
la mort tie Mr. Bonjean.
11 est mart dun infarctus dont des soins energiques a 1'116pi-
tal de Perigucux ne permirent pas d'enra,yer les consequences
fatales. Cela faisait 40 ans cet automne que j'avais commence a le
connaitre et a 1'estimer.
Je n'ai pas connu cvidemment son entance, ni les circonstan-
ces de sa vocation: it etait tres discret sur cette periode de sa vie et
sur sa famille. Nous savions qu'il avait un cousin de 12 ans son
aine, lui aussi Pretre de la Mission et qui a cte presque touts sa vie
professeur a Gentilly, et qui vient de nururir it y a quelques mois
(5 mars 1987 a Paris). Est-cc Iui qui aurait cu une influence sur Ia
vocation de son jeune parent?
Je me souviens qu'tme fois, alors que Mr. Bonjean etait a
Montauban, je re4us on coup de telephone do sa mere qui me
dcmandait tic ses nouvelles, car cite Wen avail pas eu depuis un
moment. C'est le seule contact que j'ai cu avec quelqu'un de sa
famille.
Il me laisse Ic souvenir d'un homme de devoir et d'obeissance
a la volonte de Dieu; it en a donne plus dune fois I'exemple au
cours de sa vie.
Jeunc professeur au Scminaire de Montpellier dirige alors
par Mr . Mailhe, it s'y plaisait et it ctait en memo temps aumonicr
dune grande Ecole et it avait garde de cc role un excellent
souvenir.
On lui demanda d'aller a 39 ans commc superieur du Grand
Scminaire de Montauban pour succeder a Mr. Houfflain qui
partait a Dax. La situation n'etait pas facile, it arrivait derriere un
homme do poids et d'age, 55 ans, qui en imposait aux Evcques.
Pour resumer de manicre imagee le contrasts entre eux deux,
Mr. Houfflain tapait peut - titre trop sur la table ct Mr. Bonjean pas
assez. It avait affaire a un Eveque qui debutait lui aussi Mgr de
Courreges.
La saintetc qui rayonnera de Mgr de Courreges a la fin de ses
jours n'avait pas encore tempers une certaine acidite naturellc
dont Mr. Bonjean cut a souffrir . 11 ne recta que 3 ans a Montau-
ban, mail ses eleves gardent de lui le souvenir d'un homme bon,
discret , delicat , craignant de faire de la peine.
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II alla par la suite enseigner la Morale et le Droit Canon et la
Liturgic a AN, puis de nouveau a Montpellier et it Dax. Dans ces
divers dioceses sa competence en matiere canonique etait si
evidente qu'on Iui confia divers roles a l'Officialite. Il etait davan-
tage fait pour conseiller que pour gouverner.
Nomme, a 52 ans, Directeur des Filles de la Charite de la
Province de Lyon, it excella dans cc role de conseiller judicieux
qu'il exerca pendant 13 ans: on parle encore de lui dins la
Province avec eloge. 11 cut pendant ces annees tout le loisir de
composer une sorte de reglement on Directoire de cette fonction.
Au bout dune quinzainc d'annees cette longevite cornrne Direc-
teurs des Socurs posait des problemes de conscience non pas it lui
ni aux Socurs qui etaient tres satisfaites, mais au Pere Richard-
son qui se reprochait cette negligence a Iui trouver un successeur,
cc qui demanda encore 2 ans.
On Iui proposa alors, a 69 ans, d'aller prendre la responsabili-
tc de notre maison de retraite des Confreres ages a Dax. Il y
accomplit un mandat de 9 ans, s'imposant de bien connaitre les
uns et les autres; it avait un don tres Of d'observation, on s'en
rendait conipte lorsqu'il dressait le protrait d'un Confrere dece-
dC, it le faisait avec bcaucoup d'amitie et un brin de malice. 11 a,
avec I'economc dc la maison, contribue heaucoup a rendre le plus
agreable possible cc temps de retraite qui est pour chacun des
Confreres ages un temps de repos dans un climat fraternel.
Ces 9 annees canoniques ecoulees, it avail envisage - m'a-t-
on dit - d'aller a Paris comme confesseur a la Rue du Bac. On
avail besoin dun aumOnier ici a Chateau-l'Eveque; je suis venu lui
demander d'y aller: j'ai ete profondement edific par sa reaction. II
ne nm'a fait aucune objection, nc m'a fait aucunc allusion a cc qu'il
aurait prefere. On avail besoin de lui pour un poste a remplir, it
na eu que cette seulc question: (brand taut-il v aller?».
Quel exemple de disponibilite it nous laisse a tous. Tant quc
noun aurons clans la Compagnie des hommcs comme lui, on pout
regarder 1'avenir avec confiance.
Mr. Bonjean ctait un homme de communaute, tres attache a
la Compagnie. II etait exemplaire pour sa fidelite aux exercices
communs et aux usages de la Communaute. II avail le souci de la
bonne reputation de la Compagnie. Dans les divers poster qu'il a
occupes, it a toujours fait honneur a la petite Compagnie.
Mr. Vincent disait que ode saints et savants Pretres sont le
tresor de la Compagnie » . C'cst un tel tresor que noun possedions
en la personne de Mr. Bonjean.
Nous en remercions aujourd'hui le Seigneur; et par notre
pricre, nous l'accompagnons a son entree clans la Maison du Pere.
ArtdrC SYLVESTRE, C.:11.
(,,B.L.F.», N ° 112, pp. 37-181
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Dorn Francisco JANSSEN (1912-1987)
Conheci-o pela primeira vez em sctembroe de 1939. Estava-
mos no refeitorio da Escola Apostolica, enfilairados, ladeando as
mesas compridas, esperando pela entrada dos padres, pela
oracao e mais ainda pelos pratos cheios. La chegam os padres,
entre Iles tres hospedes: o Pc. Guilherme Vaessen que pole se
sentar a mesa dos padres mail velhos, mais respeitavcis. Ja c
conhecido nosso, devido as suas narratives, palestras e artigos
sobre o Brasil, o sonho de muitos. (Ja era tempo de guerra, mas
ser torpeado nao era nada nao, contando que fosse em agua
qucnte!).
Os tres outros padres... bem novinhos, bern modestos. Scn-
tem-se felines por poder dirigir-se a mesa dos padres mais novos,
certamcnto conternporaneos. Dos tres, Bois sao magrinhos, hem
pequeninos, mas o terceiro e urn gigante, nao tao alto, mas forte, o
rosto avermalhado, os pes firrnemento plantados no chao, os
bravos cruzados, o peito para a frente, a cabeca levantada,
olhando para a gente, pronto para conquistar todo mundo.
Nao chegamos a falar com eles, mas ficamos impressionados:
trey padres novos, missionarios, prontos para viajar de navio, a
historia da agua quente, para o Brasil, o ideal deles, o nosso
futuramente... Por sinal, o nosso nova Professor de Fisica e
Quimica, que ja tinha conquistado a nossa amizade (o padre, para
ser bem claro), era colega de ano deles e dizia que bem qucria
viajar com os tres...
Onze anos depois, o Pe. Francisco Janssen, o conquistador,
estava dc ferias, em sua terra, a Zeelandia, a Pronvincia holandc-
sa de trabalhadores duros. Informado do clue naquelc dia jam sair
as nomeacoes para a nova turma, chegou em Panningen e procu-
rou logo os quatro nomcados-para-o-Brasil. E conquistou-nos
mais uma vez.
Fins de 50 viajamos, nos os quatro jovens. Viagem historica,
sem urn tostao, mas o clue tjnhamos era a agradavel companhia do
inesquecive. Pe. Geraldo Jacobs. E a hordo, o assunto era sempre
o Brasil c muitas vezes o Pc. Francisco. Os sois muito amigos,
muito dilerentes.
0 Pc. Francisco, nas palavras do amigo, sempre tinha preferi-
do it para a China, mas, afinal, de bom grado, tinha aceito a
nomeae;ao para o Brasil, pois os Lazaristas pretendiam (melhor:
tinham lido convidados para...) comecar novo campo de acao no
Nordeste: o seminario major de Crato, afinal mais urn projeto que
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dcsapareccu na gaveta , a sorte de muitos. Certo c que o Pe.
Francisco , depois de poucas sernanas na nova terra , foi nomeado
para a Prainha . Juntou -se aos Lazaristas Brasileiros , Franceses e
Holandeses que em estreita colaborac5o com os padres diocesa-
nos, escreveram paginas de ouro na historia deste celciro de
vocacoes . Trahalhou tambem na paroquia de Benfica . Antes?
Depois? Ao mesmo tempo? Nao sei, mas ele era capaz de tudo. A
paroquia de Benfica naquele tempo era muito mais extensa.
Incluia os bairros de Porangahucu , de Salete, de Montese . 0 total
dos padres era maior, o total de paroquianos era menor (sera?),
mas muito maiores cram as distancias, e em meios de transporte
nem se falava: so os pes e qui e acola uma bicicleta . Sim, houve ate
un cavalo a disposi45o dos mais corajosos. Do Pc. Francisco
dizem que transportava todo o scu peso nume bicicleta velha (pois
cra joveme moderno ), vencendo assirn as distancias e a areia
IOIa...
Com a chegada de levas e mais levas de padres novos, na
epoca apps-gucrra, os Lazaristas (melhor: o Pe. Guilherme Vaes-
sen) comegaram a aceitar seminarios menores: Caxias, Limoeiro
do Norte, Mossor6 e Caic6. (Campina Grande e de data mais
reccnte). Um padre mais cxperimentado, do tempo antes da guer-
ra, devia acompanhar c orientar a turma jovern. Assim vernos o
Pe. Francisco em Mossor6, no seminario Santa Terezinha, urn
seminario ja existence , em pleno funcionamento, fato esse que
sem drivida dificultou a incumbencia. Tudo era de fato hastante
problematico para a turma nova c tambem para o superiori, ja
mais experimentado. Reitor do seminario e vigario sao duas
modalidades de vida sacerdotal bern diferentes. Certa vez o Pc.
Francisco disse que nem sabia como agir, tudo estranhava Canto,
mas... encontrou a solu45o... seguir o exemplo de Wernhoutsburg:
os estudos serios, as oraq es sem exagero e tambem os passeios
na cidade, trey a tres...
Os padres trabalharam dentro do seminario, nos bairros, no
interior da Diocese. Nenhuma cidade, nenhum vigario, nehum pai
de seminarista ficava scm visita de urn dos padres. Muito se fez
pela Igreja e a folha da vida Mossoroense do Pe. Francisco deve
ser uma das mais lindas.
Alem da parte espiritual, da parts pastoral, alem da formacao
e informac5o, dadas aos alunos e ao povo em gcral, nas capelanias
e nos hospitais , tiles zelavam o seminario como se fosse deles.
Verdade e , o seminario vivia continuamentc com problemas fi-
nanceiros, faltava isso e falthava aquilo... os padres organizavam
festas e... trabalhavarn com as pr6prias m5os, pintavarn, ate a
fachada da frente, cuidavam das instalacoes hidraulicas c eletri-
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cas e pessoalmente vi Como o Pe. Francisco , depois de chegar
pelas 10 hot-as de A4u, depois de conversar um pouco com os
hospedes, depois do almo4o, na hora mais quente do dia, comccou
a limpar o grande dormit6rio, varrer e depois passar pano molha-
do. Ainda vejo o gigantc: de batina preta, Ievantada pela faixa c
pelos bolsos como era costume naqueles tempos, curvado, bem
curadinho, suando muito, scm parar, passando o pano da esquer-
da Para a direita e da direita para a esquerda... la estava o m.d.
Reitor do Seminario Diocesano de Mossor6, o futuro Visitador
dos Lazaristes , o futuro Bispo Ii da Etiopia ... lavando o chao, pois
a Diocese nao havia dinheiro para pagar um operario...
Sim, o futuro Visitador dos Lazaristas! Depois do Pe. Guilher-
me, nosso Patriarca, depois dc Pe. Joao Ri.jnt,jes, o erudito profes-
sor da Prainha, nomeado quando ja estava desenganado pelos
medicos e que assim ainda Iutou dois anos , veio o jovem Francis-
co Janssen. Se tivesse havido elei4ao naqueles tempos, teria sido
eleito com todos os votos, menos um. Muito se esperava dole. E
comecou com todo o seu dinamismo: viagens, correponencia (ate
aquele tempo, o unico informante era o bom padre Tome) c
visitas. Visitas rapidas, infor•mais, contato pessoal e sempre en-
contrava tempo para lei-, estudar, traduzir e... consertar bicicle-
las a motor e qualquer outra coisa no prego. Estudava sempre.
Era cobra em protugues. Viajando num isto velho de Patu a
Mossorei , alquenr me cntou que tinha se encontrado com urn
padre holandes de Mossoro: padre fabuloso, tinha sotaque, mas
conhecia o portugues como ninguem , todas as expressoes , ditados
populares, nomes de plantas e animals. Pela descricao pude con-
cluir: o Janssen.
Mudancas? Poucas, tambem nao as tinha prometido. Nos as
esperavamos. Outrossim, ele estava convencido, absolutamento
convencido de que todas as coisas, todos os trabalhos, todos os
metodos, codas as ideias, tudo e tudo mesmo daquele tempo
estava certo. So podia ser assim!
Uma mudanca , uma grande a nao esperada , veio ... uma trans-
ferencia do Brasil para a Eti6pia. A Provincia holandesa, missio-
naria como poucas, comecou mais um livro de ouro na sua rica
histor•ia: Etiopia, o pals de Dilibis, o pals eni que tinha trabalhado
o nosso velho conhecido Pc. Kamerbeek.
Urna turma de corajosos recem-ordenados estava-se prontifi-
cando. Estes jovens precisacam de uni issionario mais experimen-
tado para ser o (ides... assim se pensava e se dizia na Holanda.
Mais ainda, era para ser Bispo em breve!
E assim , o Pe. Francisco Janssen , missionario no Brasil ja uns
14 anos, Visitador, 42 anos de idade, com muita experiencia das
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coisas do Brasil, foi transferido para uma terra totalmente dife-
rente... Tinha que cornecar de novo: tudo diferente... lingua,
clima, costumes, mentalidade, coirmaos. Utna vez, creio no tempo
de sua Sagrag5o Episcopal vi-o decorando o Pequeno Catecismo
na lingua a uma das linguas de la.
0 poder da caneta, da assinatura era muito grande, o do
dialogo nem existia.
Quern escrevera sobre os problemas, as dificuldades que estc
homem encontrou na Etiopia! Talvez ninguem, pois abrir o cora-
45o, desabafar-se nao era com Janssen. Estava sempre muito
feliz, is sempre muito bern, estava sempre satisfeito, anitnado
com os coirmaos, com os trabalhos, mas nao resta duvida: esta
mudanca Brasil-Etiopia deve ter custado. Tambem dizem que ao
aceitar a transferencia, teria dito: « Aceito-a como cruz». Realmen-
te, a fe que era sua forca interna, o amor a Igreja missionaria, o
dinamismo, marca dc seu carater, o fizeram capaz de tudo.
So a doenca o fez voltar a terra natal e rnesmo la nao quis
repousar. Aceitou ser superior do nosso antigo seminario maior
em Panningen, sempre se interessando pelos coirmaos de todas as
idades, visitando as familias dos missionarios. E no fim, nos
ultirnos anos, ainda passou a ser vigario benquisto de urna paro-
quia pequena mas etc conhecia todos os paroquianos.
Sofreu nnrito nos ultimos meses. Ele que sempre andava
depressa, teve que ter muita calma, muita paciencia no leito de
dor. Afinal, foi bater it porta do Ceu e entrou certamente depressa
para receber o Premio Eterno.
Quc la do Ceu cuide de dar vocacoes a Etiopia e ao Brasil.
Obrigado, Padre Francisco, pela sua vida exemplar!
Pedro van ERK C.M.
(,,Bolet. Prom. Forurle;,a", Feb., 19881
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Mons . Florencio SANZ ( 1890-1987)
Era el decano del Episcopado Catolico
Florencio Sanz Esparta nacio en Villanueva de Yerri, en lit provincia
de Navarra, el dia 23 de febrero de 1890. Entr6 en el noviciado de Cos
Padres Paules en Madrid el dia 17 de septiembre de 1905 y se le concedic-
ron Cos santos votos dos anos mas tarde.
Su ordenaci6n sacerdotal tuvo lugar el dia 27 de septiembre de 1914,
y finalmente Cue consacrado obispo de le nueva diocesis de Cuttack, en la
India, el 3 de encro de 1939, ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de San
Nicolas de Pamplona.
Paso sus once primeros anos de sacerdote cjcrciendo diversos minis-
terios, particularmcnte la ensenanza en la escucla apostolica do Tardajos,
donde se dedic6 tarnbien a predicar misiones populares por los pueblos de
la provincia de Burgos.
En 1924 le vemos encargadu de In iglesia Lie In Milagrosa en Madrid, y
it finales do 1925 emprende su viaje para In Icjana y nueva mision de
Cuttack, recien encomendada a Cos Padres Paules por el Papa Pio XI en el
aho 1922. Esta era la cuarla expedicion do misioneros para aquella
tierras. Iba a scr In mayor expedici6n reclutada por el reverendo P. Jose
Maria Fernandez, C.M., quien habia venido a Espana como miembro de la
Asamblca Provincial celebrada en Madrid en junio de 1925. Los expedicio-
narios eran sicte: cuatro saccrdotes (FLorenciu Sanz Esparza, Marquez
Coello Claudio, Marcus Venancio Calzada v Teodoro Tajadura) y tres
Hermanos coadjutores (Martinez, Francisco: Llamas. Domingo, v Mun-
guia, Lorenzo).
El P. Florencio Sanz fue destinado a la casa de Surada, unit de las tres
erigidas en casas formadas por aquel entonces. Id Superior era el revercn-
do P. V. Guemes v los otros mienrbros de In comunidad eran los PP. Flo-
rencio Sanz, Sebastian Carlos, Teodoro Tajadura v el Hermann Francisco
Martinez.
El reverendo P. Jose Maria Fernandez, Vicevisitador do la nueva
Viceprovincia de Ia India. tenia mucho interes en que se volviera a abrir la
estaci6n misioncra de Dighi-Mondasoro, junto con el orfanato Lie ninon
khondos, cerrada desde el afio 1918 por dilicultades impucstas por la
guerra mundial. El rnismo se decidio a subir a Dighi en vista de que no
salian voluntarios, para ese frente. Asi, en junio de 1926, acompariado del
reverendo P. Sebastian Carlos, subio a ]as montanas para abrir de nuevo
aquella estacion misionera, encargandose de toda aquella region de Cos
khondos hasty Padangy.
Mas tarde, cuando el reverendo P. Fernandez fue Ilamado a Espana en
1927. penso en el P. Florencio Sanz como su sustituto, v alli Ic envio
entregandole la responsabilidad de toda aquella zona dos anus despues de
su Ilegada a la mision, abriendo de nuevo el orfanato de ninos el ano 1928.
Este misnro ano do 1928 la mision de Cuttack era declarada mision
independiente, v las autoridades cclesiasticas tuvieron que it en busca de
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alguno que pudiera hacerse cargo de esta nueva unidad eclesiastica, va
f uera como Prefecto apostolico, como Administrador o simplemente como
Superior do la misi6n. He podido hacerme con una copia de la carta del
Superior General de la Congregacion de la Misi6n at Prefecto de ]a
Congregaci6n de Propaganda Fide incluyendo la (terna. encahezada por
el reverendo P. Florcncio Sanz Esparza, por haber obtenido, dice el
Superior General, a la aprobaci6n y visto bueno del Provincial de Madrid y
Ia mia». Sin embargo, y por razones desconocidas, el reverendo P. V. Gbe-
mes fue nombrado primer Superior do la misi6n y luego Administrador de
la misma.
No iba a pasar mucho tiempo sin embargo antes de que el P. Sanz
pudiera cscalar a esa dignidad, principa]mente por la insistencia del
P. Gucmcs en ser relevado do dicho oficio v en parte, claro esta, por sus
proprio mcritos.
En 1931 el reverendo P. FI.orencio Sanz tomo parte en la Asamblea
Provincial de Madrid acompanado del reverendo P. Corbato Oscar -
quien no volveria rmas a la India - represcntando la Viceprovincia do la
India.
El P. Sanz hab16 mucho y hien en favor de la misi6n de Cuttack, tanto
durante ]as sesiones de ]a Asamblea como fue-a de ellas a grupos de
estudiantes y «cruzados de Cuttack,, plantando la sernilla de la vocaci6n
misionera en el alma de alguno de aquellos estudiantes que luego veria-
mos misioneros en la India: PP. Conde Gerardo .v Varona Valentin.
Em 1932 era elegido Vicevisitador v Superior de la Casa de Surada.
En su Carta del 6 de marzo tie 1932 al Superior General, Ic dice: -Hoy
mismo, 6-3-1932, nos ha lcido a la comunidad tie Surada el Superior,
P. V. G6emes, su Carta nombrandome Superior de esta casa v Vicevisita-
dor de la India. Me quedc sorprendido al oir esta noticia, pero obedecere
sus 6rdenes, pees pienso que es rnejor obedecer que rcnunciar. Tratarc de
cumplir lo mejor que pueda mis nuevas obligaciones y espero que con su
bendici6n v bajo la direcci6n de mi Visitador en Espana... Dios supplira
mis insuficiencias,>.
Muy pronto, cn noviembre de 1932, le Ilegaria tarmbicn el nombra-
miento de Superior eclesiastico de la misi6n, noticia que le seria transmi-
tida por medio del Prot. N° 4.180/32, del 11-11-32.
A pesar de ]as dificultades por las que estaha atraversando la misi6n
debido a ciertas malas inteligcncias existences entre el personal que
trabajaba en la rmisi6n por qucl cntonces, el P. F. Sanz no perdi6 la calma
v serenidad, manteniendo siempre tin optimismo saludable segirn se
deduce de una Carta enviada en agosto do 1934 at Superior General:
«Estoy satisfechisimo, dice, del buen espiritu vicenciano que anima a
todos los misioneros de aqui; cada cual trabaja en el puesto que lc ha sido
designado tratando de hacerlo to rnejor que puede y con la mejor tic las
voluntaries. Estan contentos v satisfechos. El apostolado entre los paga-
nos es realmente duro; todos nuestros esfuerzos estan concent ratios en la
montarias, donde poi- falta de vial tic comunicaci6n y carretcras el trabajo
se hacc mas dificil..
Trato siempre de conseguir do cada companero el maxima rendimien-
to posible, haciendo todo lo que cstaba a su alcance por mantenerlos
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contentos dentro de los limites impuestos por la naturaleza que toda
mision entre paganos impone.
La visita can6nica Ievada a cabo por el reverendo P. Adolfo Tobar,
C.M., Visitador de Espana, cn 1934 result(') ser un verdadero punto
decisivo en la historia de la mision. Las reuniones tenidas con los conseje•
ros. las resoluciones tomadas v las recomendaciones dejadas en el acta de
la visita lueron y siguen siendo los j alones a seguir por el Superior
eclesiastico en la administracion de la mision.
Tomemos alguna de estas recomendaciones a Iin de poder evaluar la
labor v exitos de aquel hombre enconces Superior de la mision v que
pronto liegaria a ser el primer obispo de la nueva diocesis de Cuttack
(India), monsenor Florencio Sanz Esparza, C.M.
RI ('OA!FNVA(7ONLS
1." Que se comiencen a dar los pasos para que esta mision sea
elevada a di6cesis, y que a set- posible su sede sea Cuttack.
2.' Que dada la necesidad que csta mision tiene de las Hijas de la
Caridad de la Provincia espariola. urge que el Superior eclesiastico de la
misma las pida oficialmente a Roma v la dispensa de la resolucion dada
por Ia Sagrada Congregacion de Negocios Extraordinarios el ano 1877 si
al efecto fuera necesaria esta dispensa.
Que una vez autorizada esta venida, se pidan olicialmente ]as Herma-
nas a los superiores de dicha Provincia espanola
3." Otro asunto de importancia que coincidio con la estancia del
Visitador de Espana en la mision fue la inauguracidn del scminario mcnor
diocesano de Cuttack en Russelkonda , con siete jovenes que mostraban
deseos de seguir la carrera eclesiastica.
Estas trey recomendaciones se Ilevaron a caho con exito durante el
periodo de administracion de monsenor Florencio Sanz Esparza.
1. Rrecciuu de la diocesis de C'utrork
La solicitud formal hecha por monsenor FLorencio Sanz a traves del
senor Delegado apostolico en la India, esta fechada el dia 7 de enero de
1935, cuando escribe: No creo sea yo la pesona Ilarnada a presentar esta
solicitud que tanto me desagrada personalmente, pero ante la urgente v
repetida instancia de mi Provincial en Espana me veo obligado a hacerlo,
no sea que mi silencio se interprete como consecuencia de mi terquedad o
por to menus de mi indiferencia en este asunto.
lie aqui alguna de las razones que me mueven a hacer la presente
solicitud , rogando sea elevada a la categoria de di6cesis csta nuestra
mision de Cuttack:
a) Ya hace catorce anus que vienen trabajando en esta mision de
Cuttack los Padres Paules espanoles , y desde 1928 esta mision fue declara-
da independiente.
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h) En la actualidad somos 20 sacerdotes y tres hcrmanos coadjutores.
c) El numero de cristianos ha ascendido a 5.600, siendo casi todos
ellos nuevos conversos.
d) El numcro de escuelas, maestros v catequistas es cuatro veces
mayor que cuando recibimos esta rnisi6n. Tenemos 39 escuelas v 195
maestros.
e) Se han costruido ya cuatro residencias para misioneros, dos iglesi-
tas, y otras dos do mavores proporciones han cntrado en periodo de
construccion.
f) Hay I I cstaciones rnisionales permanentes, de las cuales cinco son
casi parroquias.
g) Tenemos un seminarista mayor en el seminario de Ranchi y ocho
en el seminario menor de nuestra mision.
Este asunto, pues, dcpendc ahora de so excelencia y espero to tonic
como coca propia y que el resultado de esta dolicitud sea una conlestacion
favorable..
l.a contestacion del Senor Dclegado apostblico fue pronta y esperan-
zadora, y at tiernpo que aprobaba la redaccion del documento sugeria que
dicha solicitud fuese dirigida no directamente al Santo Padre, sino at
Prefecto de la Congregacion de Propaganda por mcdio de la Delegacion
Apostollea en la India, prometiendo recomendarla calurosamente. Asi lo
hizo de nuevo monsenor Sanz.
No llevo mas que ano y medio el conseguir la contestacion, v fue
realmcnte consolador recibir la carta del Prefecto de Propagaci6n de la
Fe, con el numero 2.517/37 v con fecha 30-6-1937 en la que decia:
"Me apresuro a enviar a vuestra revcrencia la bula "Dco fovcnte" del I
de junio de 1937 por la que la misi6n independiente de Cuttack ha sido
erigida en diocesis con el rnismo nombre. Y a fin de que esta nucva
diocesis no se vea privada de on pastor hasta tanto sea nombrado su
primer obispo, esta Sagrada Congregaci6n lc nombra a usted Administra-
dor apost6lico do la rnisma con todas las faculiades de que venia gozando
como Superior de ella».
La rcaccion experimentada por monsenor Sanz at recibir esta noticias
fue rapida y de desconfianza en si mismo, y asi, en so Carta acusando
recibo del Decreto de nombramicnto corno Administrador apostolico,
manifesto cierta repugnancia a aceptarlo, alegando estar enfermo y nece-
sitar un tratamiento especial que unicamcnte podria recibir en Europa.
A esto contcst6 inmediatamente el Delegado apostolico en su Carta
8.926!37, con fecha del 14 de diciembre: «Aunque me complazco en recibir
su Carta del uno de los Corrientes, la noticia de. su enferrnedad me ha
producido cierta inquietud; siento mucho en realidad to dc su enferme-
dad, pero en caso de que los doctores le sugieran cierto tratamiento
especial no habra dificultad, por nuestra parts, para que vaya a Europa y
scr atendido por algun cspccialista».
Las kolas con los nombres de los candidates propuestos para el
episcopado en forma de «terna" cstaban de nuevo en el bombo. El proceso
de presentaci6n v nombramicnto del nuevo obispo para la nueva diocesis
de Cuttack no iba a Ilevar macho tiempo.
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La bula o decreto de norbramiento fue Iirmada c1 14 de junio de 1938
y enviada directamente a Surada, de modo que en el Consejo Diocesano
celebrado el dia 12 de julio del mismo ario ya podia anunciarse a sus
consejeros como habia silo nombrado obispo de Cut tack v ccinto. a pesar
de las razones aducidas para no aceptar dicho nombramiento , se habia
visto obligado a aceptar In quc se Ic presentaba como la voluntad tie Dios.
Su consagracitin do obispo tuvo lugar en la parroquia de San Nicolas
de Pamplona el dia 3 de enero de 1939, teniendo por padrinos a la Excma.
Diputacion de Navarra . por una parte, v a la senora Carmen Polo de
Franco , csposa del gencralisimo Francisco Franco, por otra.
2. Llegada de las Iiijas de la Caridad espariolas a la ntision-diocesis
El dia 8 de encro de 1935 ponia monsenor Sanz manos a la obra a fin
do consczuir pcrnriso para Ilcvar a las Ilijas do la Caridad de la Provincia
espaiwla , ii iii,ion. segue Ia rccomendacion hecha por el reverendo
P. Allonso 10h:o rri so Vtsita de 1934.
En este dia enviab a una solicitud dirigida directamente al Santo
Padre en la quc decia: - Si insisto en la venida de las Hijas de la Caridad
espariolas es porque:
1.° La Provincia de Madrid de los Padres Paules v vo mismo estamos
convencidos de que en caso de la venida de las Hijas de la Caridad
espariolas a la mision , sus problenras econornicos , cosa que resulta ser
mu-N, importance para esla mision pobre, qucdaran resucltos facilmentc,
pues ellas pucden v estan determinadas a Iinanciarsc a si mismas.
2.° Estan deseando venir a la India, pero ha de ser con la condicion de
que se las de permiso para venir con su propio habito , aunque natural-
mente tendran que acomodarlo a las condiciones clinlatologicas del pats.
3.° Como as Hijas de la Caridad v los Padres Paules pertenecen a la
rnisma familia vicenciana , la direction cspiritual de las mismas queda
suficientementc garantizada v se puede esperar que reinara una mejor
intcligencia.
Finalmente , Santo Padre, yo abrigo la esperanza de que las Iiijas de la
Caridad podran atraer las bendiciones divinas sobre esta mision con la
practica de su modestia v demas vircudcs cristianasoo.
No lue facil ganar la batalla emprendida en estc asunto de la venida
de las Hijas de la Caridad espariolas a la misicin, pero fue aqui tarnbien
donde monserior Sanz demustro una prudcncia y animo ecuaninre, por lo
coal, a pesar de ciertas maneras v modos de ver las cosas por parte do
aquellos de quicnes metros se podia esperar una oposicion declarada,
consiguio, como premix a so firnrcta v clarividencia de las cocas, el que
las Hijas de la Caridad espariolas Ilegaran a Surada el dia 18 de febrero de
1940.
3. Fstablecimierrto del sennrrario menor dineesano
El tercer esfuerzo desarrollado durante este pcriodo dificil de la
historia de la mision fue encaminado a reclutar vocaciones para el
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sacerdocio en Cl clero secular, v tambicn para lit Congregacic n de la
'Vision para la Congregacion de las Hijas de la Caridad.
Ya hemos dejado anotada arriba la recomendacion hecha por el
P. Adolfo Tohar con motivo de su visita canonica en 1934.
Pero Cue de una mancra particular una Carta del Vlcevisitador de la
India, reverendo P. Marcus Venancio, C.M., al senor Obispo la que produjo
unit verdadera conmociun. Decia asi: -El senor Adolfo Tobar me escribe
en Carta recibida hacc unos Bias en estos tcrminos : " Se que lit mision es
atendida desdc Inglaterra v America pero debcra it a cuentagotas en los
gastos, pues no se sabe si agiCllos cohermanos podran continuar avudan-
doles . En tudos los gastos , In mismo que en atender al personal, se
requiere suma prudencia , pues no hay que sonar . por ahora , con nuevo
personal ni de Padres ni de Hermanas".
keterente at seminariu diocesano se puedc ver en todos los consejos
diocesanos celebrados it partir de la visita canonica del P. Adolfo Tobar, y
los gastos quc luego se hicieron por acomodar dignamente a Cos semina-
ristas en un edit do nuevo.
Pronto se iban a recoger los primeros frutos, v asi en Carta del 30 de
encro de 1946. aunque sea anticipar un porn las techas, el reverendo
P. Pablo Tohar, C.M.. en Carta al Visitador de Espana podia escrihirle:
-Hemos de convenir quc ]as diocesis del sur de la India cstan forma-
das por catolicos convertidos muchas centurias atras y estan orgullosos
tic conserver intacta la fc de sus antepasados. Nuestra mision, por el
contrario, se compone do cristianos nucvos v solo despues de muchas
gencraciones sc notaran sus frutos ahundantcs de Cc viva v prohada.
Sin embargo, de enure estos cristianos ha brotado va lit primera
vocacion, mejor dicho, el primer sacerdote, orden ado en Kattinga cl 31 de
diciembre de 1945 en medio del entusiasrno v la achniracion (IC todos,.
En efecto, la ordenaci6n sacerdotal del P. Pascual Singh tuvo lugar
ese dia 31 de diciembre de 1945 en una ceremonia muy lucida N. tipica de la
India, Ilevada a Cabo por nwnsenor Florencio Sanz Esparza, C.M., en
Kattinga, siendo su madrina la reverenda Sor Adclaida Biada, H.C., y sit
protector el reverendo P. Gerardo Conde. C.M., hasta entonces rector del
seminario menur.
Poco mas tarde, y en visperas de la salida de lit India de munsenor
Sanz, foe ordenado tarnhicn de sacerdote el P. Cipriano Singh, hermano
del P. Pascual Singh, en Surada y con fecha 2 de abril de 1949.
Podriamos citar un lista interminable de sucesos v activitades Ileva-
das a Cabo por monsenor Florencio Saw en la diocesis de Cuttack durante
sus diez anus tie episcopado fructuoso en la misma.
Para mencionar alguno , recordcnurs los siguientes:
1. Asamblcas o conterencias diocesanas anuales celebradas Para es-
tudiar y remediar los problemas mas acuciantes de lit mision-diocesis en
nuestros esfucrzos de evangelizacion; cristianizaciOn de ]as costumbres;
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education religiosa y academica por medio de escuelas reconocidas por el
Gobierno y por medio de nuestros catequistas; reforma de costumbres v
preservation de la familia cristiana. etc.
2. Apoyo sin Iimites a ]as nuevas cooperativas de credito y consumo y
a beneficio de tejedores pobres, establecidas con su benedicicin y apoyo
por los PP. V. Urbaneja y Julian 'lobar en diversas partes de la mision.
3. Establccintiento del santuario national a la Reina de las Misiones
en Berhampore por medio del reverendo P. Valentin Varona, C.M., con la
hcnedicion de monsenor Sanz, confirmado dicha devotion con la solemne
consagracion de toda la diocesis a Ia Reina de las Misiones aquel memora-
ble dia 8 diciembre de 1943.
l l ,VU,VC IA A 1.A L)IOCFSI.S OF CUTT,4Ck
Por eso tuvo quc ser para el dolorosisimo verse obligado, por razones
ajenas a su voluntad, a presentar a la Santa Sede su rcnuncia a to diocesis.
El reverendo P. Vicente Franco, anunciando esta renuncia en Ia revista
Reina de las Misiones en el rues de junio de 1948, pagina 91, dice:
nA causa de su quebrantada salud, el ilustrisimo senor obispo de
Cuttack, reverendo P. Florencio Sanz, C.M., ha presentado la renuncia de
so prelacia. La Santa Sede ha recompensado sus largas y fatigosas labores
de apostolado en pats de misiones honrandole con el obispado titular de
Chrvsopolis en Macedonia. Hasta que sea elegido N. consagrado su sucesor
en la diocesis india, el P. Sanz permanece en ella comp Adnrinistrador
apostohco».
Esto era efectivamente lo que se IC comunicaba personalmente en el
Prot. nitmero 220148, despachado en Roma el 17 de marzo de 1948.
-Su carta del 20 de septiembre de 1947 - se le dice - por to que
presentaba la renuncia a su oficio pastoral, ha sido recihida en esta
Sagrada Congregation de Propagaci6n de la Fe. Su Santidad el Papa Pio
Xll se ha dignado aceptar dicha renuncia en la audiencia concedida el dia
4 de marzo actual, v al mismo tiempo se complace en trasladarle a usted a
la sede episcopal titular de Cryscipolis. en Macedonia. decretando sin
embargo quc su excelencia siga rigiendo la diocesis de Cuttack como
Administrador apostolico, con el titulo y poderes do tal, hasta tanto sea
nonnbrado un norco prclado v tome posesion de dicha diocesis, >. Fd.
r(lr^lrllul /:u^r^ . ni I iicmrli
Como dijo cl P. Jose M.a Roman , Visitador de Madrid, en el funeral
celebrado en la basilica de to Milagrosa:
-Monsenor Florencio Sanz supo sobreponerse a este cambio con una
entereza y una resignation ejemplares que le ban durado el resto de su
villa.
Como ha durado tambien su amor, su interes v su recucrdo por la
lejana mision ahandonada. A ella consagraba integramente sus pobres
ahorros v para ella seguia solicit;uido ayudas de todas class - oraciones,
sacrificios, linursnas - a acs amigos y conocidos, que crap machos,
porquc mientras se lo permit don sus fucrzas, nwnscnor Sanz continuo
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ejerciendo ci ministerio sacerdotal v episcopal. Prueba de ello fuel-on las
innumerables coalesiones oidas en esta basilica, de la que habia lido
rector cn sus anos mozos antes de it a la India, las miles de confirmacio-
nes administradas en diversas die cesis espanolas v los cientos de ordena-
ciones sacerdotales conleridas a misioneros Paules en los anos del boom
vocacional de la iglesia espanola y de la Provincia madrilena de la
Congrcgacion de la Mision».
Murio el dia 27 de diciembre de 1987 a las 10,30 de la noche, asistido
hasta irltima horn por sus hermanos de congregacion tras una prolongada
v penosa enfermedad Ilevada con cristiana paciencia y resignacion ejern-
plarisima. R.I.P.
Vicente URRA ATJA C.M.
1•Anales C.M . Madrid, tom. 96 , n` 2, pp. 133-139)
P. Theodore ESSER ( 1910-1987)
1.e Pere Theodore Esser a rendu sa belle dine a Dieu, le 28 aout
1987.
Ampule deptcis longternps dune jambe et se trouvant paralyse
de l'autre par une trombose, it souffrait de son inactivite et priait
Dietz de le reprendre pros de Lui.
Toute sa vie it fut rnissionnaire missionant a la maison de
Liege et lorsque cette maison ferma it prit la charge daumonier
chez des religieuses . Taw qu 'il fiat valide, it visita aussi les Filles de
la Charite qui l'estiruaient beaucoup pour sa ponctualite aux visi-
tes trimestrietles ci pour son caractere enjoue.
Sa vie Jut nzarquee par la souffrance qu'il supporta herofque-
nzent . Atteint dune eczema tenace quelques annees seulement
apres son ordination , it souffrait le martvre sans se plaindre
jarnais . Malgre l'ampuiaiion dune jambe it continua son ministere
en prechant des retraites et ties netrvaines. It Jut tout heureux
quand les Filles de la Charite t'inviterent a prendre la charge
d'aumtonier darts lour maison de Louvranges ou it est decode.
Sa vie apostolique et ses souffrauces surtout lui vaudront,




THE EVANGELIZER OF THE POOR, ST. VINCENT DE PAUL- : Trans-
lated from the Spanish by the Vincenti:ut Provinces of Australia,
Indonesia , India and the Philippines; edited by Father Rolando S.
Dela Goza, C.M., and Father Reginald McDonnel , C.M.; Adamson
University Press, Manila, 1985; pp. 224.
11 s'agit dune version anglaise de 16 textes ( conferences ) d'auteurs
espagnols , francais, italiens qui les ont donnees aux Semaines Vincentien-
nes de Salamanque ou au Mois Vincentien de 1984 . L'initiative de cette
publication est due aux Visiteurs C.M. de la Conference d'Asic- Oceanie;
initiative qui surgit tors de la Rencontre des Visiteurs it Bogota en janvier
1983: ,the promotion of Vincentian literature in the English-speaking
world ,,. On constata cette necessite et on s ' est cfforce d'v porter reniede
en quelque mesuic.
C'est pourquoi . le P. McCullen , dans ('Introduction , dit:.. While offer-
ing nrv congratulations to the four Provincial Visitors, whose initiative
has made "St . Vincent , Lvangelizer of the Poor " available to the English-
speaking world, let me anal of this occasion to express my !rope that
Confreres of the English -speaking world will do more study of the corre-
spondence and conferences of Sr. Vincent . In that way tie of the English-
speaking world will become in it good sense. and / hope lrunrbly. more
independent of other language groups to provide us with studies on the life
and spirituality of St. Vicem . / look forward to the day when a group of
European Visitors will emulate the enterprise of the Visitors of the Asian-
Oceanic Region and will be translating into one or more European lan-
guages the studies on St . Vincent made by Confreres of Australia , India.
Indonesia and the Philippines . It is to he devoutly wished'..
ViNCENCIJEVA POT-NASA POT : Vol. I (pp. 402) & 11 (pp . 75); Izdal
Provincialat Misijonske druzhe: Ljubljana, 1987.
II s'agit de dcux versions sloeenes du livre ,hI Camino de San Vicente
es nuestro Camino- des PP. Miguel Perez Flores et Antonino Orcajo (cf.
«Vincentianan , 1/1986 ( N° 148), pp . I34.136). Le Vol . I comprend les textes
des meditations sur les Constitutions : le Vol. 11, ceux des meditations sur
les ,lCtes „ de la C. M. et ceux des lot mules de prieres . La ve rsion a cte faits
par twos confreres , Stanko Bolika et Drago Pokorn.
On tie pent que fcliciter la Province de Yougoslavic , et les traduc-
teurs, pour ceux iniciative : ntcttrc a la portee des lectcurs de languc
slovinc un livre dont l ' utilite s ' cst averee journellement dans maintes de
nos maisons de languc espagnole . D'autres Provinces on groupes do
Provinces Suivront cet exemple? Elles se rendraient tin bon service.
-AWIETY WINCENTY A PAULO - Duchowosc , Teksty- : lnstvtut Wydaw-
niczv Ksieiv Misjonarzv, „\asza Przcszlosc . Krakox%, 1987; pp. 392.
II s'agit, d'ahoid. d'une uaduction polonaise du livre du P. Antonino
Orcajo ,^Surt Vicente de Patil: Fe, v experiertcia en torn doctrina„ public a la
BAC, a Madrid, en 1981 (cf. nVincentiana,,, 1;1983 (N° 135), p. 83; et
2-31985 (N° 145), pp. 264-267). Une large introduction, ,Skronmi .bierac-
;e klosOtt', du P. Aleksander Usoxvicz C. M., fait etat , cc me semble, de la
litterature polonaise sur le sujet traite par Ic P. Orcajo . Le redacteur de
cette par- tic, Ic P. Dukala , a «arrondi ,, un peu la presentation qu'offrc
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('original; ainsi, aux pp. 107,118, 123, 139 et 154, it a supprime les
subdivisions qui se trouvent aux pp. 79, 87, 92, 104 et 116 de ]'edition
espagnole; jc suppose, pour tie pas trop subdiviser. Par contre, it a
introduit tout an long du texte polonais une numeration qui facilitera la
recherche des textes. On peut, toutefois, regretter que les citations soient
laites avec Ic meme type de lettres que le corps du texte; un type plus petit
aurait permis plus de clarte; mais j'ignore les possibilites typographiques
des editeurs.
Ce Iivre, cependant, nest pas que la traduction de cclui du P. Orcajo.
En of fet, la 2e partie de ('edition de la BAC comprenait, aver one introduc-
tion, une selection de textes de St. Vincent, dices an P. Perez Flores. lci,
par contre, on a prefere substituer cette 2e partie par une autre tout a fait
difference. La 2e partic de ]'edition polonaise comporte une selection de
textes de St. Vincent, diverse de la selection de ]'original, qui avait etc
laite en fonction des lairs. Learesponsable» de la nouvelle selection est le
P. Stanislaw Wypych et les traducteurs sont le meme P. Wypych et le
P. Jan Dukala. Enfin, cette edition polonaise se termine par une bibliogra-
p4tie vincentienne des auteurs polonais ou des versions polonaises, elabo-
ree par les PP. Usowicz et Wypych, et deux index (onomastique et analyti-
que) etablis par les PP. Dukala et Wypych.
C'est dire toute ('importance, et I'interet, pour nos confreres de
langue polonaise, de ce livre. Un grand service... et Lin exemple pour
d'aut res Provinces!
«RESPUESTA VICENCIANA A LAS NUEVAS FORMAS DE PROBREZA»:
XV Semana de Estudios Vicencianos: Ceme, Salamanca, 1988; pp.
357.
II s'agit des conferences et Experiences (16 en tout) prononcees on
presentees a la Semaine Vincentienne de Salamanque, en 1987. Elle en est
deja a sa 15e edition. La 16e vient d'avoir lieu en aout de cette annCe 1988,
avec le meme succcs que les annees precedentes.
Je ne puts resumer tout cc ' materiel,,. 11 laut qu'un chacun, ceux qui
cornprennent I'espagnol, le lise posement, pour que, dit le Visiteur,
P. J.M. Lopez Maside, ales lecteurs puisseru entrer duns la dvnamique de
1' engagement... de cc programme vincentien audacieux, et repondre aux
nouvelles formes de pauvrete».
SOEUR ELISABETH CAHRPY : «Un chemin de Saintete: Louise de Maril-
lac»: Edit. Compagnie des Filles de la Charite, rue du Bac, Paris, 1988;
pp, 242.
Un livre, petit format presque de apoche», mais dense de contenus. 11
na s'agit pas dune biographic, mais de adiff6rentes etudes (sur Ste.
Louise) regroupees sous quatre themes reprenant 1'essentiel de la vie
dune Fillc de la Charite: la priere aver Louise de Marillac; la vie c:ommu-
nautaire avec le role de la Soeur Servante; le service des Pauvres; et
Marie, Mere de la Compagnic,,.
Socur Charpy, directrice des "Echos de la Cornpagnie» (daps chaque
numero elle noun v offre des articles tres fouilles et fort interessants sur
Louise et les commencements de la Compagnic), regroupe ici plusieurs
themes qu'elle avail exposes au cours des sessions de formation pour les
Soeurs. Elle avail etc comme la acheville ouvriere» de ('edition >,Ecrits de
Ste. Louise,,, en 1983. Tous les textes cites ici sont extraits de cette edition;
ceux, de St. Vincent, de ]'edition de Coste.
On pourrait dire que c'est une waste atapisserie» qui met en relief aun
chemin de saintete» a la suite de Louise de Marillac. En effet, Soeur
Charpy, par des pertinentes reflexions, (relic)> les textes de la Co-Fonda-
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trice qui se rapportent au sujct traits. Ces «reflexions. ou, si Pon vent, ces
,cntre- filets., entrecroisent les «fils ., de couleurs variecs, d'ou surgit le
«dessin, dune Louise de Marillac indiquant ,son. chemin de saintete, et
que les Fillcs do la Charite sont appelees a suivre selon les dons et la
psychologic dc chacune dans le vecu de lour vocation aujourd'hui. Je
pense que Socur Charpy fait preuve, ici, dune habilc dexterite de tisseran-
de; artistiquement ells met a la portee des lecteurs bcaucoup de textes qui
risqueraient de rester enfouis dans l'edition des ' L'crits" mentionnee plus
haut.
Mais, it y a davantage. Les notes, a la fin do chaque chapitie, ne se
contentent pas de donner succinctement la reference; elks 1a completent
en indiquant la date (jour, mois, annee ), ou hien le sujet, ou les destinatai-
res des lettres. Et, de surcroit, avec les memes details, sont offertes des
,propositions de textes pour prolonger la reflexion.. Et le livre se terminc
par une table analytique qui permet do trouver facilement «personnages,
idces, licux. spars au long des pages.
Soeur Duzan, la Superieure Generale, dans la Preface alfirme: ,quant
d son utilisation, ells est multiple et depend de chacune•. Tout a fait vrai.
J'en ai fait l'heureusc experience au cours de dcux retraites «prcchces. a
des Filles de In Charite pendant cet ete. Et setts experience a ete d'autant
plus heureuse que la clartc de la presentation typographique rehausse,
pour ainsi dire, la «richesse des contenus.. Doric, un livre qui est, aussi,
on tres utile instrument de travail, et non seulement pour nos Soeurs; it
est clair que Icurs Directeurs en tircront grand profit et bien d'autres
Confreres. A tells enseigne que, si je ne m'abuse, 1'excellente traductrice a
1'espagnol qu'est Soeur Pardinas est en train d'en prepare! une edition
pour la Ceme, de Salamanquc.
.RENACIMIENTO DEL LAICADO VICENCIANO - Actuar juntos en la
Iglesia y en la Sociedad de hoy .: Edit. <La Milagrosa., Madrid, 1988;
pp. 172.
Une Rencontre tle la ' Famille Vincentienne. avait eu lieu a Barcelone,
en octobre de l'annce derriere; organises par les Conferenciers de S.V.
(Ozanarn), les participants en arriverent a la decision dune meilleure
connaissance et collaboration plus ajustee. Unc commission fut !rise en
place; un «Congres. fut convoque. II a eu lieu a Madrid au mois d'avril
1988. Y participcrent quelques 300 personnel, comme deleguces, des
divers groupes vincentiens: Pretres de la Mission , Filles de la Charite,
Volontariat (Dames ) de la Charite, Conferences de St. Vincent, Jeunesses
mariales Vincentiennes et Association de Ia Medaille Miraculcuse.
Cc livre, tres bellement edits, offre, aux premiers six chapitres les
conferences prononcees durante cette Rencontre. Un autre chapitre don-
ne les communications des quatre groupes de Imes, deux homelies et les
conclusions approuvees.
TAMAYO Alfonso Maria C . M.: -Estudios Vicentinos .; edit. Clapvi et
Scvco; Bogota, 1988: pp. 186.
C'est on hommage que la Conference d'Amerique Latine des Provin-
ces C.M. et Ic Secretariat des Etudes Vincentiennes de Colombie ont voulu
rendre au P. Tamayo, deced en janvier 1988. A cette in, cc livre offre
neuf textes de conferences ou Cents du P. Tamayo, prononcees ou publics
enure 1980 et 1987. Le sujet en est St. Vincent traits sous des aspects
divers, sauf une fois of St. Vincent est propose avec Ste. Louise. Deux de
ces conferences (des Mois Vincentiens de 1984, ed 1987) et une autre (a la
Rencontre des Visiteurs, a Bogota en 1983), se trouvent dans «Vincentia-
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na,,, 4-5-611984 (N° 143), pp. 587-598; 4-5-6/1987 (N° 155), pp. 725-744;
2/1983 (N° 136), pp. 100-119, ici cn version francaisc.
Une note biographiquc rappelle la figure du P. Tamavo. 11 etait
membre du SIEV. La Province de Colombie Tavait dedic, a partir de 1970,
a la ndivulgation des connaissances sur St. Vincent-. II s'y esl consacre par
des ecrits, conferences, retraites. tin echantillon, cc livre-hommage.
-LE CATECHISME MALGACHE DE 1657»; Ludvig Munthe, Elie Rajaona-
rison, Desire Rartairosga; Edi. Egede Instituttet, Lnprimcrie luthc-
rienne, Antananarivo, 1987; pp. 280.
Cc livrc est tin <'e.ssai de preservation du premier livre en langue
malgache», lit-on en exergue; et on ajoute: approche theologique, histori-
que, linguistique et cortceptuelle». Deux chapitres: une presentation du
Catechisme malgache de 1657 et le texte memo de cc catechisme.
L'auteur principal et ses collaborateurs, dans la presentation, s'intcr-
rogent sur le modele de cc premier catechisme malgache, puis ils expo-
sent la «pensee theologique» de cc texte et daps ceux des modcles; ils
terminent par des remarques sur les aspects linguistiques et conceptuels.
Avec tous les respects pour les auteurs, cc qui peat interesser surtout
not lecteurs, c'est la premiere panic. En cffet, texte et notes abondantes
traitent sur St. Vincent ct les premiers missionnaires qu'il envova a
Madagascar. En cc qui concerne cc Catcchisme, apres une longue compa-
raison aver celui dit -de St. Vincent., on conclut: «nou.s pouvons a/firmer
que meme si les deter livres Wont pas one organisation identique, its
different fort pea ion de I'autre,' (p. 28). Le modele de cc catechisme
malgache serait, done, le catechisme "de St. Vincent,,. Restent deux points
d'interrogalions: qui est I'auteur do texte malgache?, est-il paru en 1657?
L'introduction est signce par Ic Gouverneur francais a Madagascar,
Etienne de Flacourt, mais ,rien dans le livre a'indique on autre auteur» (p.
28). De par ailleurs, le P. Nacquart ecrivait: «je commence a faire on beau
catechisme»; et c'est lui qui aida, on petit raisonnablement en juger ainsi,
a preparer le manuscrit pour l'imprimerie. Conclusion: >'il parait indenia-
ble que le Gouverneur de Flacourt a beaucoup contribue ca to realisation du
cutechisnte de 1657, et au re.sultat tres acceptable obtenu par les premiers
missionnaires lazaristes a Madagascar,, (p. 29). Pour la date, on petit
hesiter critic 1650, 1657 et 1658, mais l'original marque Van 1657.
Crux qui comprennent Ic malgache seront fort intCresses par les pp.
58-280; c'cst la reproduction photostatique des textes originaux francais
et la traduction malgache, celle-ci etant repetee en face en typographic
moderne et enrichie de nomhreuses notes de critique linguistiquc.
Jose-Oriol BA Y/..4 CH C. W.
VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tanturn sodalibus reservala, de
mandato prodit Rcv . mi Superioris Gerterali .s, Ronrae, the .31 Aug. 1988
P. HENZAIANN, C.M ., Seer. Gen.
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